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Abstract
SELVA SIMBÓLICA SELVA SIMBIÓTICA
APUNTES PARA UNA ECOCRÍTICA LATINOAMERICANA
Liza Rosas-Bustos
Adviser: Professor Araceli Tinajero
Abstract
This dissertation focuses on Latin America’s selvatic territories. It argues for prevailing
ecological principles as revealed in the selected works of three twentieth-century Latin American
story-writers and poets. They portray rainforests as multisensorial lands that encompass
bewildering events from which a principle of local authority emerges. This analysis is based on
Francisco Coloane’s short stories “Tierra del Fuego” and “Cabo de Hornos,” Rosario
Castellanos’ Balún Canán, and Luis Sepúlveda’s Un viejo que leía novelas de amor. Such
phenomenology is also present on the environmental poetics from Marosa di Giorgio, Cecilia
Vicuña, and Leonel Lienlaf linked to emotions of fear, urgency, and loss.
This thesis argues that all these texts are facilitated by etnopoetics while entailing a
multisensory landscape orchestrated by figurative language, which suggests a storyteller
addressing universal traits of human culture. The selected poetry evokes a distinctive
multisensory poetic universe. This interpretation, which suggests its creators’ interrelated rural
upbringing and indigenous ways, operates as a scaffold that evokes reciprocity, a common
origin, and promotes a sense of inclusion and belonging to the land. It also reflects
phenomenological aspects that pertain to ecology as a phenomenon and particularly to Latin
American ecological ethics. This thesis’ methodology involves a deductive approach.
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The first chapter of this thesis “Paradigmas, disciplinas y conceptos pertinentes a la selva
simbólica y a la selva simbiótica” focuses on the symbolic selva as shown by selected fiction and
poetry in Latin American classics. It examines how this aesthetic projection results from literary
and historical paradigms that have played a role on its simulated portrayal. This section is
followed by present considerations pertaining rainforest protection initiatives and worldwide
debates. Its last part features a critical foundation for the study incorporating concepts such as
“storied landscape,” “Inner landscape and outer landscape” etnopoetics, orality, phenomenology,
sensoriality, figurative language, ecology, ecocriticism, and bioregionalism.
The second chapter, “‘Tierra del Fuego’ y ‘Cabo de Hornos’ de Francisco Coloane:
fenomenología, bíoregionalismo y ruralidad experiencial”, examines how both short stories
feature a functional reconstruction of language around the phenomenological depth of the selva.
The central argument is that bewildering events and a principle of local authority arise as the
characters are engulfed by an overwhelming Nature. This chapter analyzes how these works
reveal a storyteller who evokes a sensorial bioregion and uses figurative language, to disclose the
gap between his attunement with the territory and the dissonant values of the selva’s European
dwellers, who are motivated by personal gain. This chapter reveals how these environmental
tales reveal Nature’s inherent value as an animated region that knows no confines between
humans and non-humans.
The third chapter “Balún Canán: de un etnotexto a un ecotexto”, analyzes Castellano’s
descentered narrative as econarrative. It argues that it orchestrates an elegy to nature that
dissipates as the Selva Lacandona manifests itself as wind, fire, and rain. The multi-sensorial,
phenomenological attributes of the Selva Lacandona, reflected by a narrator who uses figurative
language, are addressed as unifying aspects of Castellano’s work. Several bicultural,
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postcolonial, feminist critical viewpoints including etnopoetics are discussed to show that these
perspectives alone are not enough to convey Balún Canán as an environmental novel. Its
multiple voices are linked to a Bakhtinian effect and its three-part novel structure is analyzed as a
“storied landscape”. This chapter argues that the astonishing, bewildering events that convey a
principle of local authority are provided in this novel by Nature itself. While at the beginning of
the novel the wind establishes an interrelation that only pertains to the girl and is linked to
Mayan cosmogony, the unexpected engulfing fire is what ultimately drives the Argüello
landowners away, restoring the bond that links Nature to the Quiché servants as stated by Mayan
cosmogony.
The fourth chapter “Ecología y pedagogía en Un viejo que leía novelas de amor,
la cosmovisión shuar como desarticulación del mito civilizador”, addresses the phenomenology
of the Amazonian territories as presented by Luis Sepúlveda’s novel. From a postcolonial
viewpoint, this chapter identifies a narrative featuring figurative language, a multisensory
territory, and bewildering events revealing those who are and who are not attuned to the land.
This chapter elaborates on how Sepúlveda’s depiction of an unembellished bare tropical forest
deconstructs literary assumptions of the selva as Utopia. It also analyzes the ineffectiveness of
assumptions about civilization and progress by those who govern it, which contributes to its
demise. This chapter argues that the Shuar, an indigenous group that has never been colonized,
articulate Nature’s principles of local authority. Their practices are imitated by colonizers who
learn from them to survive by getting along with the land, while facing tropical deforestation,
gold and oil extraction, and illegal fur trade.
The final chapter of the dissertation “Feeling y feeling emociones y sentidos: Marosa di
Giorgio, Cecilia Vicuña y Leonel Lienlaf, apuntes para una poética medioambiental” is based on
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Lawrence Buell’s definition of environmental poetics. This chapter evaluates their poetics and
how its environmental aspects are also correlated with emotion. Marosa di Giorgio’s natural
ensemble is often intercepted by a sense of fear that coexists with the environmental principles of
her poems. Cecilia Vicuña’s denunciatory ways encompass a multisensory performance in
response to urgent ecological problems, transmitting an array of feelings. Lienlaf’s poetic
universe conforms to a unity within the land. As territory is the basin of the Mapuches’ memory
and ontology, such a response is unequivocal. A sense of loss overlaps his environmental poems
in a heartfelt reaction to his people’s sense of displacement. This chapter argues for a Latin
American ecopoetics that encompasses feelings and a multisensory landscape correlating with
and transcending Buells’ definition of an environmental poetics.
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Introducción
Tanto los movimientos literarios iniciados por paradigmas mundiales—por no decir
globales— como el devenir histórico, han negociado con la temática de la naturaleza en la
historiografía literaria latinoamericana desde sus comienzos. El tropo de la selva no es la
excepción. La atraviesan transversalmente ejes paradigmáticos, particularmente el occidental,
que como bien sabemose implantó su constante y fehaciente dominio letrado en las Américas
desde 1492.
A menudo nos referimos a una “selva de cemento” para describir una urbe caótica.
Asimismo, la expresión “el resto es selva” remite a lo intrascendente, a lo banal. Lo cierto es que
tanto las connotaciones negativas acerca de la selva como el consenso sobre ella han ido
cambiando. Hoy en día la amazonia, el bosque fluvial o el territorio selvático aparece asociado a
las frases “peligro de extinción” “ecología” o “estrategias ecológicas de protección”. Atrás van
quedando las connotaciones negativas y peyorativas de este significante. La selva hoy nos remite
a un concepto de valor.
En medio de cambios paradigmáticos que proponen una ética ecológica me he propuesto
examinar el tropo de la selva en la literatura hispanoamericana. Me baso en ella por cuatro
razones concretas. Primero, la vilipendiada selva abarca nueve naciones latinoamericanas y se ha
escrito sobre de ella desde la conquista. Así lo demuestra la relación de Gaspar de Carvajal
titulada Descubrimiento del río de las Amazonas por el capitán Francisco de Orellana. Segundo,
como planteé anteriormente, la idea o ideas de la selva se han permeado en los registros del habla
común y se sostienen gracias a una intensa mediatización. Las mismas sirven hoy para plantear
un territorio de características específicas que abarca diversos territorios latinoamericanos y del
mundo. Tercero, la selva latinoamericana constituye un microcosmos que permite un sondeo del
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trato del tema de la naturaleza en la literatura de América Latina a través de los siglos. Cuarto, el
análisis de esta evolución estética devela asimismo perspectivas diferenciadas por parte de poetas
y creadores que recrean un territorio diferenciado y concreto.
Dicha tendencia no es fortuita. En su mayoría, los textos literarios que se centran en la
selva en la literatura han planteado desde sus comienzos una selva imaginada. Las narraciones
acerca de los territorios selváticos alimentaron la fascinación, la inspiración continental y
mundial produciendo una extensa narrativización durante la época de los descubrimientos de los
cuales se nutrió el córpus literario que lo precedió dando paso a una progresiva evolución que
abarcó siglos. A grandes rasgos, los territorios selváticos constituyeron durante el siglo XVI la
utopía europea (de Grave, 89-104), reflejada an las relaciones coloniales, pasando
paulatinamente conforme avanzaban los siglos a caracterizarse como un obstáculo para el
progreso y como un territorio salvaje a dominar. Dicha tendencia es articulada por novelas como
La cautiva (1837), de Esteban Echeverría o por Facundo: civilización y barbarie (1845) de
Domingo Faustino Sarmiento en (Mc Lean y Paredes, citado por Marrero Henríquez, 195). Con
el paso de los decenios, hubo quienes se basaron en la naturaleza latinoamericana como un
símbolo identitario continental o nacionales. Solo para citar ejemplos está “Nuestra América”
(1892) de José Martí (1853-1895). Aún así, la selva continuó siendo representada como una
tierra de nadie que conllevaba a la locura y a la enfermedad mental, planteamiento general de la
novela romántica La vorágine (1924) de José Eustasio Rivera (1888-1928) y hasta cierto punto
las directrices de la novela regionalista Doña Bárbara (1929) de Rómulo Gallegos (1884-1969),
trabajos a los cuales me referiré en detalle más adelante. Estos son solo escuetos ejemplos que
dan cuenta de las ideas estéticas de la selva latinoamericana las cuales circularon en la literatura
latinoamericana durante siglos de producción literaria la cual explicaré con más detalle en el
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capítulo primero de este trabajo. Por razones de espacio, este resumen no pretende abarcar el
tratamieno de la selva el cual evidentemente merece varios compendios. Procura más bien
constituir un abordaje panorámico de las ideas de la selva en ciertos textos que sirve como punto
de partida de mi indagación en relación a la literatura medioambiental. 1
Como planteé anteriormente, la tendencia a demonizar y a simbolizar la selva no es
fortuita sino que responde a la influencia de los paradigmas históricos mundiales, continentales y
nacionales. Durante el siglo XIX y en tanto se afiataban las naciones latinoamericanas, este tropo
constituyó un referente identatario para definir las recién consolidadas naciones. Aludiendo a los
estudios culturales, Carlos Pacheco se refiere a este proceso como “resemantización” el cual es
detallado por el crítico de la siguiente manera: “Determinados elementos naturales o culturales,
vienen a reforzar el repertorio simbólico de la identidad y el prestigio nacionales. Como todo
símbolo, necesitan ser codificados, sometidos a un cierto proceso de abstracción de su
multiplicidad fenoménica y entronizados como objeto de culto casi religioso en los rituales del
nacionalismo” (66). Basándose en los planteamientos de Benedict Anderson, Pacheco cita los
esfuerzos de Rómulo Gallegos por abstraer la selva que se constituye como símbolo identatario.
A través de un proceso de ficcionalización las regiones selváticas venezolanas terminan, según el
crítico, aludiendo a un proyecto nacional. Asimismo, se evidencia en sus novelas que estos textos
son caracterizados como territorios marcados por la corrupción en los cuales reina el instinto
frente a la ciudad restauradora de un principio de orden civilizador.
En este sentido, es importante considerar que además del cedazo simbólico, la temática
de la selva fue influenciada durante los últimos dos siglos tanto por paradigmas nacionales como
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Ileana Rodriguez entrega un minucioso análisis con respecto a las esferas que han entrado a negociar y
continúan negociarndo el territorio amazónico. Para más información véase su artículo: "Naturaleza/nación: lo
salvaje/civil escribiendo Amazonia”.
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por planteamientos de desarrollo y una asimilación de coyunturas históricas que iban pariendo
los siglos conforme se daban nuevos descubrimientos tecnológicos. En este sentido, resulta
ineludible traer a luz la dicotomía “civilización y barbarie” la cual ha atravesado
transversalmente la temática de la naturaleza latinoamericana desde la creación de la nación. A
partir de este eje binario, los territorios selváticos constituyeron un barómetro que marcaba el
atraso o el desarrollo de los países que la contenían. El dominio el exterminio de la selva
reflejaba el avance nacional de los países que la albergaban. Como planteamiento y sostén de una
moralidad civilizadora, la literatura de los siglos XIX y XX se abocó a constituir a su propio
modo una formulación para los proyectos nacionales de las naciones emergentes. La literatura de
Isaac, de Sarmiento, de Rivera y de Gallegos, fijó en los territorios selváticos un barómetro que
medía cuán civilizadas eran las sociedades nacionales y cuáles eran sus desafíos. En tanto otros,
como Martí y Heredia, se centraron en una naturaleza centrípeta para describir los vertiginosos y
meticulosos cambios producto de la industrialización y la exactitud milimétrica que planteaban
las ciencias, mientras al mismo tiempo simbolizaban la esencia continental (Rama, 1983: 85-96).
Evidentemente, es posible detectar en la literatura de estos siglos varias temáticas concomitantes.
A la luz de una ética medioambiental y conservacionista tanto la idea de la selva
simbólica como la idea de la selva como impedimento a la civilización ha ido sistemáticamente
perdiendo peso durante el siglo XX. La paradoja es que tanto las ideas de desarrollo, los
proyectos nacionales identatarios y las directrices ecológicas son y continúan siendo impulsadas
por coyunturas globales. La desvirtualización del habitante se ha dado conjuntamente con la del
territorio primitivo. La eliminación de los territorios selváticos a expensas de la civilización y el
progreso de las repúblicas como plantea civilización y barbarie fueron coyunturas empoderadas
por modelos exteriores. La ironía es evidente. Las propuestas conservacionistas constituyen un
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nuevo eje paradigmático, reafirmado por modelos exteriores que inician un proceso inverso. La
paulatina reivindicación del territori implica una dinámica coyuntural que de un modo parecido
vuelve a trascender aspectos nacionales y continentales.
Resulta interesante acceder a estas novelas, desde una perspectiva ecológica, en vista y
considerando los cambios paradigmáticos que nos remiten a una ética medioambiental. José
Manuel Marrero Henriquez analiza de un modo retroactivo la literatura citando a Doña Bárbara
(1929) para dejar esta novela canónica fuera de la tipología de la novela ecologista. Marrero
Henríquez se remite a la tipología planteada por Paredes y Mc.Lean sostieniendo que a pesar de
que Doña Bárbara se constituye como una “novela de la tierra” y una novela regionalista, no
puede considerarse una novela ecológica puesto que en ella, “el hombre aparece enfrentado a los
elementos de la naturaleza”. Dicha dialéctica plantea en toda su expresión, según los críticos, un
“derecho moral de transformar y destruir la fuente del subdesarrollo, el primitivismo y la maldad
que toma forma de bosques, animales, ríos, selvas, montañas y lagos” en la cual “pesa demasiado
la dicotomía racista ‘civilización y barbarie’” (Paredes y McLean citados por Marrero
Henríquez, 194, 195). Dicha oposición, nos remite a lo que Graham Huggan y Hellen Tiffin
recientemente se han referido desde un ángulo medioambiental y postcolonialista como
“paradoxes of the strategies of ‘development’” (27-28). Evidentemente, por canónica que sea,
Doña Bárbara no plantea los territorios selváticos como “self-standing agents” (Huggan y Tiffin,
13) sino más bien como un espacio caótico donde reina la corrupción al cual se le puede
domesticar con el estudio y las prácticas redentoras de la civilización.
Tomando como punto de partida esta premisa de utopeización, de la semantización o
abstracción, de la simbolización y demonización de la selva y destituyendo las tendencias
literarias en los siglos previos, mi planteamiento es despejar el camino. En medio textos que
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aluden a múltiples ideas y simbolizaciones de las selvas estéticas se diferencia un corpus que
plantea la tendencia opuesta: una selva concreta.
Mi planteamiento implica la selección de ciertos textos que descartan esta abstracción
para dilucidar un planteamiento divergente de las coyunturas paradigmáticas que han
mediatizado la selva. Me refiero a textos literarios que implican un desafío a las metanarrativas
anteriores o, si se quiere, una reconstitución del territorio diferenciado. Éllo implica la
territorialización de la selva y la manifestación en toda su extensión de su fenomenología.
En medio de cambios paradigmáticos que proponen una ética ecológica, examino el tropo
de la selva en la literatura hispanoamericana para dar con autores los cuales ponen al manifiesto
un acto ecologizador de la literatura latinoamericana. Los trabajos seleccionados transmiten de
este modo un mensaje medioambiental.
Hay quienes sostienen que proyectar estéticamente un determinado territorio no
necesariamente promueve un sentido de protección. En su ponencia “Seeing is Caring? :
aesthetic perception, environmental concern and cultural renewal”, Kate Soper plantea, citando a
Aldo Leopold, “we can be ethical only in relation to something we can see, feel, understand,
love…”. Según Soper, la relación con la naturaleza sostiene en nuestros días— gracias al apego a
las computadoras y el acceso empaquetado a la naturaleza— una alienación, una otredad a
contemplar. “Today, it might be said, we come to nature more as ‘consumer-voyeurs’ than as
selves sensorily embedded within it, manifestly dependent on it, and thus accountable to it”
(2012: 2). Basándome en esta premisa de carente “embededness” he accedido a la literatura de la
selva fundamentalmente fenomenológica que coloca en relevancia este principio. Para ello, he
identificado un corpus diferenciado que trasciende el voyerismo estético y alude a lo
multisensorial del territorio selvático. En estos textos, el hombre se manifiesta como una
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extensión del territorio a través de una interrelación planteada por medio de una actividad
sensorial que alude los cinco sentidos. Se plantea inmerso, arraigado al territorio por contrato
vital. En esta selva concreta y fenomenológica cuya “nature and elements” se constituyen “as
free standing agents” (Huggan y Tiffin, 13) humanos y no humanos funcionan dentro del
territorio integrados. El ser humano se manifiesta sin remedio y por cuestión de contrato vital,
“embedded in it” (Soper, 2011:2).
Para seleccionar estas novelas y este trabajo poético me he propuesto un criterio: el efecto
disonante que estos textos producen en el lector acostumbrado a la idea de la selva para temer,
una selva para admirar, un territorio para apreciar, una selva en la cual pensar, a la cual admirar o
celebrar. Los textos que aquí analizo sugieren dos características: producen una selva sensorial
que aluden a través de los cinco sentidos— el olfato, del tacto y del sabor, incorporando lo visual
y lo auditivo—a la experiencia vital. Asimismo, implican un lenguaje figurativo el cual alude a
dominios semánticos territoriales estableciendo una ilusión de oralidad. A través de estas
funciones el lector asimila paulatinamente un principio de pertenencia territorial. Todos implican
de un modo parcial o total un orden arrasador el cual se distingue por sobre las metanarrativas
impuestas que sostienen una o varias selvas simbólicas, procesadas y abstractas.
Propongo analizar los relatos "Tierra del Fuego " (1944) y " Cabo de Hornos " (1956) de
Francisco Coloane (1910-2002), Balún Canán (1957) de Rosario Castellanos (1925-1974) y Un
viejo que leía novelas de amor (1989), del chileno Luis Sepúlveda. Asimismo, mi trabajo incluye
un análisis de las viñetas poéticas de la uruguaya, Marosa di Giorgio (1932-2004), de los poemas
de la chilena Cecilia Vicuña y del trabajo reciente del chileno Leonel Lienlaf quienes presentan
en su poética un territorio primordialmente sensorial.
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A grandes instancias que espero detallar más adelante, cómo se deducen de estos textos
tres criterios fundamentales:
1. La selva se constituye como un territorio complejo y fenomenológico que somete a sus agentes
a una interrelación manifiesta a través de los cinco sentidos. Dicha multisensorialidad, explicada
en detalle más adelante, es sostenida por estrategias de storytelling. El efecto plantea un orden y
una sincronía que analizaré con extensión en el último capítulo de mi trabajo. A través de la
interrelación fenomenológica de los sentidos, la selva se reconstituye: huele, hiede, arde, duele.
2. Dicha interrelación sensorial conlleva a sus personajes a sincronizarse dentro del territorio
produciendo eventos inesperados producto de múltiples variables que aluden a una
fenomenología multisistémica. Producto de ello se dan efectos multifacéticos, asombrosos y
sorpresivos aludidos por un territorio vivo cuya continuidad y vitalidad está en curso conforme
fijo estas letras sobre el papel. Al leerlos se produce una disonancia puesto que el lector está
acostumbrado a la idea o las ideas de la selva. Esta versión de la selva viva no está en los libros
de nadie.
3. Esta concreción no emerge ni desde el colonizador ni desde el colonizado. Citando a Hommi
Bhabha, más bien constituye un espacio híbrido o “third space”. Dicho en otras palabras, “a new
structure of local authority” (Rutherford, 1990: 211) a partir de la cual, citando a Gayatri Spivak,
se concibe una mundanización. A través de su fenomenología la naturaleza, antes subalterna,
puede hablar. Es más, en estos textos el territorio selvático interactúa en sinergia con seres
humanos y seres no humanos como materia viva, como un agente pujante y vital cuyos agentes
se presentan arraigados, integrados a él, lo que transmite un sentido de copertenencia territorial.
La mayoría de estos escritores y poetas publicaron en la periferia de las meta narrativas
canónicas instaurando una pulsante y tenue aunque constante presencia a lo largo del siglo XX.
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Este corpus el cual remite a una caracterización fenomenológica de la selva como territorio
eminentemente diferenciado comienza a surgir a principios del siglo XX, se extiende a mediados
y es posible distinguirla incluso a fines de siglo. Coloane publicó su primer cuento en 1919, el
trabajo de Castellanos, publicado a mediados de siglo (1957) fue extensamente analizado desde
perspectivas feministas e indigenistas. La novela de Sepúlveda, por su parte, fue escrita en 1990.
Asimismo, la poesía de di Giorgio comenzó a ser publicada a principios de siglo, el trabajo de
Vicuña comenzó a conocerse en 1966 y la poesía de Lienlaf comenzó a ser publicada
recientemente en 1990. Todos estos trabajos incluyen temáticas propias; sin embargo aluden a
estos tres principios a los cuales me he referido en el párrafo anterior.
Dentro de la nueva ética medioambiental, es evidente que la ecología surge como tema
común en las literaturas mundiales. La literatura latinoamericana no es la excepción. Conforme
emerge una nueva medioambientalidad del mundo, es preciso considerarlo como un paradigma
transversal de índole global que entra a negociar en todas las literaturas y en la idea de la selva.
Vale la pena asimismo poner la atención en propuestas diferenciadas que se centran en el
territorio selvático en toda su concreción.
Mi propuesta es el resultado de una aproximación deductiva. Conforme leía las novelas
de la selva he aplicado tres criterios basados en la sensorialidad los cuales han conllevado a
seleccionar un corpus distintivo que aquí menciono. Esta propuesta se basa en trabajos de
principios, mediados y finales de siglo para plantear cómo dichas narrativas plantearon una selva
en concreto desentendiéndose de los movimientos literarios en boga. Dicha tipología remite
asimismo a una comprensión de realidades diferenciada que plantea un pensamiento
protoecológico. Refleja asimismo una prueba evidente de que una ética medioambiental
circulaba en la literatura latinoamericana desde principios de siglo tomando diferentes formas y
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abordajes literarios revelando una temática concomitante cuya relevancia fue eclipsada por las
corrientes canónicas pertinentes.
Es indudable que esta fenomenología concreta va apoyada en ciertos textos por el
componente indígena y africano— el cual según expertos ha sido marginado por la narrativa
moderna y ha ido constituyéndose cada vez más como la voz moral ecológica de América
Latina—variante que por lo demás es casi obligada en este último tiempo. Sin embargo, a pesar
de que “el indigenismo y el neo ecologismo van de la mano en Latinoamérica” (Paredes y
McLean citados por Marrero Henriquez, 194), es preciso mirar con detenimiento ciertas
complejidades. Carlos Pacheco y Hugo Niño, a los cuales me referiré a lo largo de este trabajo
explican detenidamente aspectos clave de esta estrategia discursiva. Las sensibilidades labradas
por el territorio reflejan tanto estrategias de oralidad como una comprensión de realidades
diferenciada para “descuadrar las certezas racionales” (Pacheco, 62) ingresando hacia “cauces
tradicionalmente reservados a la letra” (Pacheco, 62), es asimismo atribuida a un acto de rebeldía
(Niño 115) frente a las corrientes canónicas impuestas de lo que se considera y no se considera
literatura.
En este sentido, Soper problematiza el elitismo de la estética de la naturaleza concebida
desde una perspectiva occidental. Asimismo da cuenta de la complejidad de la o las literaturas
que conceptualizan el medioambiente como un objeto u otredad además de la tendencia
occidental a asumir una alienación como un acto universal sin tomar en cuenta abordajes
diferenciados:
Whatever loose sense we might make of the idea of “human alienation from nature”,
to speak of this as if it were a universally recognised feature of the human condition
is to project Western relations and sensibilities onto other societies and hence to

10

overlook the very divergent forms of human interaction with the natural world at
different times and cultures. (2012: 5)
Se evidencia por medio del siguiente corpus en relación a la selva, una interacción diferenciada
que se distancia de dichas proyecciones. Se evidencian asimismo sensibilidades divergentes las
cuya concresión va en sentido opuesto a las heterogeneidades. Como veremos más adelante,
sugieren la presencia indeleble de valores divergentes que coexisten y se yuxtaponen
constantemente. En su propuesta para una literatura ecológica, dos de las cinco categorías
planteadas por Paredes y McLean proponen el sustrato indígena (citados por Marrero Henríquez,
96). Sin embargo, es posible asimismo dialogar con propuestas de oralidad que no se remiten
exclusivamente a dichas cosmovisiones. Entregan una herramienta de análisis para trascenderla.
Pacheco sostiene que esta constante remite más bien de lo que se perdió a la experiencia
preletrada. Como bien sabemos, la oralidad data del medioevo. Hay muchas culturas orales
pertenecientes a otros continentes y a otras coordenadas históricas cuyo conocimiento de mundo,
y abordaje medioambiental es posible detectar. La oralidad devela conocimientos de mundo
diferenciados que al ser asimilados sostienen estrategias de sustentabilidad. Maurice MerleauPonty le otorga un valor primordial a la fenomenología, instaurando en ella un principio que
precede a la imaginación humana. Propongo, utilizando las sugerencias de Soper y de Pacheco,
Maurice Merleau-Ponty y otros examinar el trato del tema de la selva en la ficción de Coloane,
de Castellanos, de Sepúlveda y de la naturaleza en la poética de di Giorgio, Vicuña y Lienlaf.
Tanto los escritores como los poetas aluden a una forma diferenciada de relacionarse
ecologizando la literatura. Dichos textos se alejan de la selva estilizada y abstracta para optar por
territorio de evidente sensorialidad. En los textos de ficción, la narración plantea una ilusión de
oralidad aludida por un lenguaje figurativo (Fernandez 40-48; Seitel 60-68) en el cual el hombre
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indígena, colono, aventurero, entra a interactuar con organismos no humanos en una relación de
reciprocidad que alude una sincronía (Merleau-Ponty, 216). Esta complejidad resultante da
cuenta de dinámicas intempestivas, sorpresivas viscerales desafiando la idea de la naturaleza
como otredad.
Por su parte tanto en las poesías de di Giorgio como en la de Vicuña y Lienlaf, el
hablante poético constituye un mundo propio dentro del cual todos sus agentes sostienen la
misma relevancia, aludiendo constante y fehacientemente a una fenomenología territorial. A
través de esta sensorialidad planteada en textos de ficción y en la poesía, el hombre entra a
funcionar en condición de especie, poniéndose en evidencia sus capacidades y limitaciones como
integrante de un determinado emplazamiento. Como veremos a continuación, se deducen de este
abordaje literario temáticas concomitantes al tema medioambiental que examinaremos con
detenimiento. Asimismo, se deduce un alineamiento con la ética medioambiental
latinoamericana (Heyd, 223-242)
Tanto la ficción de Coloane, Castellanos y Sepúlveda que aquí me apresto a analizar
además de los poemas de Marosa di Giorgio, Cecilia Vicuña y Leonel Lienlaf conciben los
territorios selváticos como una plataforma sensorial fenomenológica desafíando las ideas de la
selva estilizada. Propongo que este corpus constituye la semilla y el capullo de la literatura
medioambiental.
Mi propuesta se basa en los principios planteados por Soper, Niño, Pacheco y MerleauPonty. Asimismo, implican teorías ecocríticas. Dichas teorías aluden a nueva corriente literaria
norteamericana, la cual es definida por Cherryll Glotfelty como “el estudio de las relaciones
entre la literatura y el medioambiente” (Flys Junquera, Marrero Henriquez y Barella Vigal, 16).
Dicha propuesta permite una convergencia o estudio interdisciplinario pertinente para mi trabajo.
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La ecocrítica tiene varias nomenclaturas: crítica medioambiental, estudios literarios
medioambientales, ecología literaria, medioambientalidad literaria o estudios culturales verdes.
Este estudio pretende asimismo trascender los prejuicios separatistas basados en el progreso que
apuntaban a conocer el mundo natural para manipularlo y explotarlo (Heise, 2006: 506-507).
Para el propósito de mi tesis escojo la definición de Flys Junquera, Marrero Henriquez y Barella
Vigal los cuales la definen en la antología Ecocríticas literatura y medioambiente como “el
estudio de la materialidad física y científica del lugar, pasando de lo abstracto, pasivo o
simbólico a lo tangible, todo ello con una clara consciencia ecológica” (17). En este sentido, lo
tangible de la selva presentada por los autores que me apresto a analizar abarcan un sentido
medioambiental tangencial, latente.
La ecocrítica es un movimiento teórico que no sostiene una metodología fija. Producto de
ello, plantea numerosos debates internos y revisiones de ciertos planteamientos a partir de estos
debates. Dicha dinámica interna constituye su fuerte y su debilidad. Mientras Glotfelty escoge
abordarla desde una considerable amplitud, el ecocrítico Lawrence Buell, por ejemplo, ha
realizado revisiones guiadas por la nuevos aportes y debates ecocríticos. Su más reciente
definición de la poética consiste en lo siguiente: “environmental poetics a especial kind of
natural ensemble, where drama and story are not the issue, when emotion is subordinate to the
presentation of the aggregate relations of all participants” (2005: 50). Me apresto a utilizar esta
definición para analizar a la complejidad y especificidad de la poética ambiental de América
Latina puesto que devela alineamientos y diferenciaciones con respecto a lo que constituye la
poética medioambiental concerniente a la literatura latinoamericana.
Utilizar la ecocrítica para el desarrollo de mi análisis me parece pertinente por varias
razones. Implica, por un lado un puente de entendimiento frente a abordajes ecológico, los
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cuales, trasladados a las realidades de América Latina merecen una detallada consideración. En
su artículo en relación a la ecocrítica, Heise resalta el trabajo ecocrítico del medioambientalista
William Cronon el cual problematiza el ideal norteamericano de un territorio virgen sin la
influencia humana. Dicha tendencia comenzó a constituirse en Estados Unidos como un ideal
ecológico, lo que según Cronon, conllevó al desplazamiento de las tribus norteamericanas para
construir reservas naturales vírgenes sin presencia humana. De este modo, no tan solo se les
privó del elemento sostenedor de una cosmovisión sino que además lo salvaje pasó a constituirse
como un producto cultural (Heise, 2006: 507).
Dichas observaciones son pertinentes en Latinoamérica. Como planteo en detalle más
adelante, Douglass Tompkins ha realizado una compra de extenso territorio de bosques vírgenes
en Latinoamérica, particularmente en Chile y Argentina. Actualmente e apresta a entregar estos
territorios para que sean administrados por sus respectivos gobiernos como reservas forestales.
Dicha maniobra ecológica promueve las prácticas llevadas a cabo a mediados de siglo en Estados
Unidos para asegurar la mantención de espacios vírgenes en un acto interventor de la naturaleza.
Citando a Cronon, esta intervención cultural de lo salvaje es evidente. Dicha acción impide
asimismo la participación humana en el arraigo territorial por parte de pueblos originarios que,
como veremos más adelante por medio del trabajo poético de Castellanos, Sepúlveda, Vicuña y
Leonel Lienlaf aluden a una forma diferenciada de interrelación con el territorio. Latinoamérica
está en una encrucijada. Mi propuesta busca, además de establecer puentes de interconexión,
pretende develar esferas de confluencia y distanciamiento de la literatura medioambiental
latinoamericana con respecto a la literatura ambiental norteamericana que conlleve a una
reflexión. Asimismo propone abrir campos de intercambio. La oralidad y la medioambientalidad
en Latinoamérica están interrelacionadas, dicho vínculo alude asimismo a literaturas de otras
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épocas y otros continentes. Mi trabajo no pretende invadir disciplinas. Más bien apela a ellas
para entender cómo es concebido el territorio por los escritores y poetas que me apresto a
analizar. Pretende asimismo plantear una diferenciación en torno a la temática de la selva en la
literatura latinoamericana conforme ha recibido, recibe y continuará siendo blanco directo de los
cambios globales y coyunturas ecológicas. Asimismo, conforme ha sido, sigue y continuará
siendo vilipendiada por paradigmas globales, este análisis propone, por último, indagar cómo la
selva reafirma la extensión del hombre en relación a la materia por medio del establecimiento de
un sentido de lugar territorial.
Este sentido de amplificación no es fortuito. El crítico literario, Niall Binns, ha hecho
notar el aumento considerable de publicaciones ecocríticas s en inglés y la escasez de las mismas
en el mundo hispano, particularmente en lo que concierne a la literatura peninsular. Asimismo,
se refiere a la ecocrítica como “un campo de investigación inmenso y casi virgen” (Citado por
Carmen Valero Garcés, 121). En su libro dedicado a la literatura latinoamericana, Binns cita a
Joaquín Marta Sosa quien califica la literatura dominante de Hispanoamérica como “producto y
productora del envenenamiento del sistema humano“ la cual está más interesada por el
‘verbismo’ narcisista que por a comunicación con el lector” (20). Siguiendo con esta directriz,
José Manuel Marrero Henríquez hace notar el segundo Boom o vínculo indígena y africano a la
literatura ecologista aludiendo los “trescientos años de aculturación española” con una herencia
de a “actitudes negativas” en lo que concierne “el papel privilegiado del hombre en los destinos
del universo” (Paredes y McLean citados por Marrero Henríquez, 194). Paredes y McLean
sugieren cinco constantes para delimitar la literatura ecologista: “la denuncia constante”, “la
cultura aborigen como opción viable”, el “redescubrimiento y apropiación de los mitos populares
y aborígenes” la “inclusión de datos y hechos verificables” y finalmente la “reescritura de la
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historia” (citado por Marrero Henríquez, 196).
El planteamiento de mi trabajo no pretende descartar estos aportes sino más bien dar luz a
ciertos textos los cuales analizados en conjunto revelan una temática ecológica. A gran escala y
planteados desde una perspectiva diferenciada es posible analizarlas en conjunto puesto que nos
remiten a un diálogo entre sí. Dicho planteamiento abre las posibilidades para un análisis que
reconoce el rol del storytelling y particularmente de la cosmovisión indígena. A la vez plantea
dos características que aluden un lenguaje figurativo que evoca simultáneamiente un sentido de
pertenencia local.
Las estrategias planteadas por estos escritores que me apresto a analizar aluden de
diversas formas un arraigo. La selva se sostiene como un catalizador de prácticas de resistencia
frente a las tendencias globales al tiempo que transmite un sentido ecológico. Mientras Coloane
se centra en la denuncia planteada desde un narrador omnisciente que revela una sintonía local
aludiendo a una bioregionalidad, Castellanos aborda una multiplicidad de voces y una voz que se
distingue entre ellas por su sintonía sensorial aludiendo a una perspectiva territorial o “place
consciousness” (Greenwood, 1-2). Por último, Sepúlveda realiza algo parecido, esta vez
rescatando la cosmovisión indígena por medio de un testimonio para relatar el progresivo re
arraigo de su personaje principal. El escritor chileno lucra de los paradigmas europeos para
desarticularlos. El resultado no es desengaño, sino una reconfiguración sensorial.
Lo mismo ocurre en el ámbito de la poesía. Tanto di Giorgio como Vicuña y Lienlaf
aluden a través de procesos diferenciados a una literatura de territorialización, la cual puesta en
terreno, plantea un arraigo local y medioambiental.
Tanto Marrero Henríquez como Paredes y McLean, Jorge Marcone, Jerry Hoeg, Beatriz
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Rivera Barnes y Stephen F. White y recientemente Roberto Forns-Broggi han abordado a su
propio modo la literatura latinoamericana desde una perspectiva ecológica. Por su parte, a pesar
del peso ecológico sostenido por las cosmovisiones indígenas, Marrero Henríquez no duda en
diferir con Paredes y McLean con respecto a sus categorías para un texto medioambiental. El
crítico no descarta la posibilidad de realizar lecturas revisionistas de índole ecologista en la
literatura española (215).
Como vemos, este debate de la ecología hispanoamericana medioambiental, el cual
evidentemente ya se ha iniciado, está solo en sus comienzos. Mi propuesta ofrece una expansión
del canon en relación a lo que constituye dentro de la literatura hispanoamericana un texto
medioambiental. Mi propuesta pretende asimismo ampliar el criterio para una tipología
medioambiental que incorpora la temática indigenista no como elemento central sino más bien
como una variable dentro de este planteamiento de la oralidad el cual conlleva a un sentido de
territorialidad.
Este mundo globalizado y mediatizado por la influencia de múltiples esferas: la
economía, la tecnología y la transmigración entre otras, exige aproximaciones interdisciplinarias
para poder entender los complejos matices la comprensión de realidades locales que aluden a
perspectivas complejas y diferenciadas. Mi propuesta del trabajo de Coloane, Castellanos,
Sepúlveda y la poética de di Giorgio, Vicuña y Lienlaf se centra en la articulación sensorial del
territorio el cual nos remite al mamífero que llevamos dentro y al ser humano como una
extensión de esta materia redimiendo la innegable inmediatez del arraigo local. Un análisis
enfocado en el nivel de concreción territorial requiere un abordaje interdisciplinario que sostenga
con una variedad de manos la confluencia multitudinaria y específica desde y para América
Latina. Es por ello que acudo a la ecocrítica además de diversas disciplinas de las que me sirvo
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para establecer un principio medioambiental diferenciado al tiempo que devela convergencias y
divergencias.
Todos estos de ficción abarcan una perspectiva que alude al territorio desde una
“consciencia de lugar”, término acuñado desde los estudios rurales por David A Greenwood.
Dadas las circunstancias educacionales presentes, las cuales han servido a propósitos coloniales,
industriales, globales desestimando el valor de lo rural, se da una progresiva emigración a las
grandes ciudades. La perspectiva histórica a través de la cual se aborda el relato la constituye
como “storied landscape” (Greenwood, 3), es decir, abarca la cosmovisión indígena no tan solo
transmite valores sino que además revela pugnas postcoloniales. Aborda asimismo la cicatriz
colonial y las estrategias de resistencia indígena como un componente esencial de esta re
contextualización histórica. Dichos planteamientos están presentes en cada uno de estos textos
que me apresto a analizar.
Asimismo, todos estos textos aluden una interrelación sensorial entre un sentido y otro
produciendo un principio de ordenamiento. Lopez se refiere a este principio como “Inner
Landscape” y Outer landscape” (1989: 64, 65). A través de dicho efecto la experiencia sensorial
territorial gatilla una multiplicidad de interrelaciones se internalizan, provocando un
reordenamiento del caos interior del individuo. Dicha estrategia, que Lopez deriva de los rituales
návajo y a las prácticas de storytelling alude asimismo a un determinado tipo de sensibilidad el
cual nos remite a la experiencia del individuo en el territorio (1989: 64, 65). El geógrafo Ismaels
Waldemars Bunkše (223, 224) se refieren a las estrategias de storytelling para aludir a un
sentimiento por el territorio que trasciende la estética paisajista y el goce estético del paisaje.
Desde la literatura latinoamericana. Por otro lado, Carlos Pacheco se refiere a ciertos textos que
incluyen estas distintivas prácticas de oralidad que este vincula a la ruralidad por parte de poetas
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que crecieron en las trastierras y presentan una “ruralidad experiencial”. Su experiencia
preverbal en los predios rurales los empodera, según Pacheco, para transmitir una interrelación
sensorial concreta evidente en sus textos por medio de una sensibilidad diferenciada la cual
provoca un entrañamiento en el lector (63). Dicha transmisión es asimilada por lectores que
abordan sus trabajos y detectan un sentido de extrañamiento que se apodera del lector.
Los textos que aquí me apresto a analizar integran prácticas de storytelling de dos
maneras: primero, apelan a la multisensorialidad fenomenológica de la selva (Lopez: 1989: 64,
65; Bunkše 223, 224; Pacheco 63). Al mismo tiempo, utilizan un lenguaje figurativo metafórico.
Éste implica una vinculación de una idea a un elemento concreto perteneciente a un dominio
común con su interlocutor (Fernandez 40-48; Seitel 50-68). Dicho deslizamiento a un dominio
común implica asimismo sentimientos primordiales de comunidad y a su vez a un conocimiento
de mundo determinado.
Tanto la sensorialidad aludida por las prácticas orales de storytelling como el lenguaje
figurativo remiten al etnotexto; texto híbrido el cual imbrica aspectos de las cosmovisiones
indígenas (estrategias de oralidad o el mito, etc.) y elementos literarios occidentales. Asimismo
promueven un sistema de valores diferenciado, una ética que plantea una afrenta a las
institucionalidades occidentales producto del postcolonialismo. A través de estos textos, la
oralidad—la cual pertenece a todas las culturas preletradas—se revindica constituyéndose como
un principio primigenio o mensaje ético y ecológico de economía cultural. Asimismo, revela una
recontextualización del lugar desde un punto de vista diferenciado. Estos textos no someten a sus
lectores a arengas medioambientales. En ellos, la selva funciona como catalista de la experiencia.
Al dar cuenta de la asimilación de los seres humanos los cuales colocan a funcionar los
engranajes nítidos de una fenomenología, revelando un arraigo.
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El primer capítulo de mi trabajo se enfoca primeramente en una mirada retroactiva a la
evolución del tropo del territorio selvático latinoamericano. Pretendo analizar novelas de la selva
y a través de ello, describir paradigmas que conllevaron a una paulatina abstracción de la selva.
En este capítulo, pretendo asimismo discutir en detalle cómo se presenta la encrucijada ecológica
de la selva hoy en día cuando se enfrenta a paradigmas globales. Frente a estas metanarrativas
ecológicas, la literatura plantea un detour sensorial abarcando, como he planteado anteriormente,
tanto una especificidad como coordenadas propias. En una tercera instancia pretendo utilizar el
primer capítulo de mi trabajo para discutir y dilucidar conceptos de ecología para esclarecer mi
análisis.
Me referiré a los conceptos anteriormente mencionados además de planteamientos
adicionales para de este modo facilitar la comprensión de este abordaje interdisciplinario.
Pretendo definir “Place Consciousness” y “Storied Landscape” de David Greenwood, “Inner” y
“Outer Landscape” de Barry Lopez, “ruralidad simbólica” y “ruralidad experiencial” de Carlos
Pacheco. Asimismo, propongo discutir en detalle aspectos del etnotexto como concepto,
planteado por Hugo Niño, Ivan Carrasco, Julieta Haidar e Hilda Tisoc. La definición de oralidad
según Niño me sirve como puerta de acceso a multiples estrategias utilizadas por estos autores.
Acto seguido propongo examina en detalle las implicaciones de los sentidos y la fenomenología
explicados por David Abrams, Diane Ackerman Ismael Valdemars Bunkše y Merleau-Ponty.
Para analizar la segunda estrategia oral presente en estos trabajos literarios, me referiré al
lenguaje figurativo según la definición de Seitel y Fernandez aludiendo asimismo a los términos
toponimia desde la perspectiva de Gabriel Martínez y Joan Tort y simbiosis, definida por Juan
Gabriel Araya Grandón. Por último me referiré a la ecocrítica y a conceptos vinculados a ella
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como lo es la teoría ecocrítica de Thomas Murphy el cual alude a Bahktin.
En el capítulo dos propongo examinar los cuentos “Tierra del Fuego” y “Cabo de
Hornos” de Coloane. Mi argumento se centra en perspectivas multisensoriales y bíoregionales
del trato del tema de la selva de la zona austral. Me propongo comprobar cómo estos dos relatos
indican, por medio de estrategias orales y metáforas contextuales un sentido de pertenencia local
que es asimilado por un lector extasiado en un paisaje multisensorial. En el capítulo tres me
centro en el análisis de la novela Balún Canán de Castellanos. Propongo que la complejidad de
la novela implica análisis de sus propuestas narrativas. Para ello me concentro en dos conceptos
y abordajes “storied landscape” y la dialógica ecocrítica basada en la propuesta de Bakhtin. En el
capítulo cuatro propongo examinar la novela de Sepúlveda, Un viejo que leía novelas de amor.
La multisensorialidad que se desprende desde la selva ecuatoriana es evidentemente ecológica.
Esta novela obedece asimismo a su propio contexto histórico puesto que fue escrita en medio de
pugnas medioambientales a mediado de los noventa. Presenta, por un lado una deconstrucción de
los códigos postcoloniales, implicando abordajes orales, la incorporación del mito y de prácticas
pedagógicas de imitación. Mi análisis es dar cuenta de cómo la novela de Sepúlveda transmite
valores ecológicos denunciando el colonialismo en un plantemiento a partir de lo que
Greenwood denomina “storied lanscape”. Dicha reconstitución sostiene por medio de tres
abordajes un sentido de pertenencia local.
Por último, en el capítulo cinco de este trabajo me propongo abordar la poesía de di
Giorgio, Vicuña y Lienlaf para analizar la implícita fenomenología de su trabajo. Como ocurre
en la ficción, la poesía se aleja de arengas ecológicas. Sin embargo, a diferencia de la ficción, la
poesía no se centra en la selva sino más bien comprende un territorio fenomenológico genérico
para crear un universo poético que sostiene un principio medioambiental. Utilizando los
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planteamientos de Buell para una poética ecológica, propongo detectar convergencias y
divergencias que remiten a una literatura ecológica latinoamericana.
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Capítulo 1
Paradigmas, disciplinas y conceptos pertinentes a la selva simbiótica y la
selva simbólica
Antes de aproximarme a estos textos de ficción como poética medioambiental, es preciso
realizar una revisión retroactiva para dar cuenta de cómo se fue estableciendo una paulatina
abstracción de la selva. De este modo será posible detectar directrices que entran a negociar con
la estilística y la simbología en determinados textos. Propongo concentrar esfuerzos en el corpus
que alude al territorio selvático puesto que comprende nueve países de América Latina
constituyendo una arteria literaria vital que nutre y seguirá nutriendo la inspiración visual y
paisajística de escritores y poetas. Dicho abordaje me permitirá despejar el sendero de perspectivas
divergentes como las que se dan por ejemplo entre las crónicas Gaspar de Carvajal que data de
1542—un texto que plantea una selva como materia prima— y textos contemporaneos, como Un
viejo que leía novelas de amor (1989) novela que me apresto a analizar la cual asume una
perspectiva evidentemente divergentes, contraria y hasta irónicas con respecto a la representación
colonial.

1.1. Las ideas de la selva en la historiografía literaria latinoamericana
Como mencioné anteriormente, los primeros registros escritos de la selva de América Latina
constituyen un vertedero cernido sobre el territorio. Los territorios selváticos fueron fuente
perpetua de la materia prima, de importaciones exóticas y tesoros. Cristobal Colón trató de
"justificar" el paisaje en su acto de la escritura, que se refería a "tomar posesión" en nombre de
los monarcas españoles (Rivera Barnes, 10). Las centenares de crónicas que siguieron (Hernán
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Cortés, Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, Fray Bartolomé de las Casas, El Inca Garcilaso) e incluso
el propio Tito Cusi Yupanqui, describieron los territorios adaptándose a una agenda hegemónica.
Algunos cronistas buscaban financiamiento, otros justicia, gloria, sumisión a Dios, el favor real,
o un deseo de contar su versión (Serna, 54). La creación estética que precedió sus primeros
registros continuó avanzando por una senda de proyecciones o abstracciones cuyo fin era la
agencia económica, religiosa y política.
Los poetas españoles y los primeros creadores literarios latinoamericanos representaron
los territorios selváticos como fuentes de materia prima o proyecciones históricas de civilización,
optando irrevocablemente por una agencia económica y estética que suplantó la experiencia.
Como la mayor parte del material impreso provino de Europa, no sorprende que obras canónicas
como La araucana (1574) —considerada la primera obra poética original del continente, la cual
tiene lugar en lo que hoy es territorio chileno— accediera desde una estilística de Edad de Oro
para concebir la naturaleza. Esta senda fue seguida por los clásicos coloniales que la precedieron,
como Grandeza mexicana de Bernardo de Balbuena (1624), la cual constituye un elogio estético
basado en estrictos parámetros poéticos provenientes del córpus de literatura que circulaba en
España, hacia donde estaba dirigido el consumo de estas publicaciones.
Tanto Bernardo de Balbuena como Andrés Bello imitaron la tradición literaria europea
como único camino viable para entrar en un diálogo como contrapartes intelectuales de los
europeos quienes escribían desde la metrópoli. Después de todo, aspiraban que algún día las
colonias se le igualaran. Si bien es cierto el elogio de Andrés Bello "Silva a la agricultura de la
zona tórrida" (1826), presenta una distintiva diferenciación con el paisaje europeo difiriendo de
la tentativa de Balbuena; su poema se basa en la poesía romántica y neoclásica destácandose la
influencia de la razón en el acto creador y una intención evidentemente moralizante. Los
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recursos literarios de una poesía métrica que implora a las musas denotan la influencia de
Horacio y Virgilio y su sentido de universalidad coloca el contexto local en una perisferia apenas
perceptible. Analisa De Grave, quien examina el eje utopia/distopia a la luz de poemas
específicos de Andrés Bello y otros poetas de siglos posteriores, reconoce este efecto:
The idyllic nature of the ‘New World’ represented for the ‘Old World’ a space
that would provide a new beginning for society. Like other regions of the
Americas, Latin America represented for European explorers and conquerors a
virginal yet empty space upon which dreams of a new and better future could be
projected (90).
Además de esta perspectiva de un “nuevo mundo” utópico se da asimismo una temática
que dividió en dos el pensamiento crítico e ideológico continental. Me refiero a la dicotomía
“civilización y barbarie” que influyó profundamente en la caracterización de la selva. Dicho
paradigma—el cual ha atravesado tangencialmente el pensamiento crítico de América Latina por
más de doscientos años—fue acuñado por primera vez en 1845 por el entonces periodista,
ensayista y educador Domingo Faustino Sarmiento. Su libro titulado Facundo: civilización y
barbarie buscaba establecer a través de él los problemas políticos, las disyuntivas y los futuros
prospectos de la Argentina de entonces. Con el correr del tiempo, esta dicotomía que le planteaba
al país o una u otra directriz pero no ambas sirvió para el planteamiento de los cimientos
históricos, demográficos y raciales de América Latina.
Sarmiento plantea a través de una fábula acerca de la vida de Facundo Quiroga un eje de
polaridad en el cual la civilización, constituida por la influencia europea y norteamericana en la
gran metrópolis de Buenos Aires y Córdoba, se contrapone a las provincias federalistas de
Argentina. Asimismo, denuncia el efecto corrosivo de la naturaleza y el aislamiento en los
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hombres de la provincia. Su agenda civilizadora justifica la expansión unitaria sosteniendo que el
mestizaje español agudiza el problema de Argentina. Sarmiento establece como brújula
civilizadora Inglaterra y Norteamérica desconociendo el aporte de las provincias del interior.
Asimismo, proyecta sobre ellas el oscurantismo y el retraso. La barbarie proviene, según el texto,
de los indígenas y del mestizaje rampante el cual produce inclinación a la violencia. La
incapacidad de absorber ideas nuevas es producto de su aislamiento en el medio natural. La
barbarie se constituye como opuesta a la vida en la metrópolis como Buenos Aires, santuario de
los unitarios donde reina la mesura y la inteligencia, la fineza, el estoicismo y la vida en armonía.
Las ideas de Sarmiento no se basan solo en el territorio sino que además son ejemplificadas en la
vida del caudillo Facundo Quiroga en un texto romanticista que hace alarde de la vida y obra de
éste, de su instinto y “bestialidad primitiva” (86). Estos elementos de su carácter labrado por la
vida en la provincia, según Sarmiento lo condenan precipitando su fin.
El ensayista advierte que la inestabilidad de la nación se debe a que tambalea entre la
civilización o la barbarie. Éste vaticina asimismo un dificultoso destino a Argentina si la
emergente nación no opta por la civilización, haciendo un llamado a combatirla de la siguiente
forma: “Si un destello de literatura nacional puede brillar momentáneamente en las nuevas
sociedades americanas es el que resultará de la descripción de las grandes escenas naturales y
sobretodo en la lucha entre la civilización europea y la barbarie indígena, entre la inteligencia y
la material” (Sarmiento, 38).
Si bien es cierto Domingo Faustino Sarmiento concibió inicialmente su libro como un
esquema nacional en tiempos de la dictadura gaucha de Juan Manuel de Rosas, dicha dicotomía,
por simple que fuera se amplió posteriormente, constituyéndose como un eje que sintetiza, según
la crítica, la perspectiva de aspectos divergentes y contrarios dentro de la instauración
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institucional de América Latina. Esta dicotomía según Enrique de Gandia se queda en las
costumbres y no indaga en profundidad a qué se deben. “Sarmiento observó profundamente y
describió con un colorido y una emoción pocas veces igualadas el modo de vivir de los hombres
en la pampa, Lo que no hizo fue decirnos qué pensaban en materia política,” (73). Mientras unos
sostienen que Sarmiento estableció que la civilización es un polo desde el cual las naciones
podrían plantearse hacia una certeza futura, otros consideran que la homogeneidad civilizadora
cultural absorbería las identidades de los territorios rurales, desvirtuándolos.
Esta dicotomía fue adquiriendo diversas connotaciones dentro del contexto
latinoamericano y puede detectarse en varias novelas latinoamericanas en relación a la selva. El
ensayo de Sarmiento ha sido objeto de intenso debate hasta nuestros días implicando varias
instancias y desbordamientos coyunturales. El territorio selvático está constituido según la
formula “civilización y barbarie” como el obstáculo para civilización y el progreso por lo cual
debería ser eliminado. Dicha temática se detecta en numerosos textos latinoamericanos que
abordan la temática de la naturaleza por lo cual son deshechados por la crítica de Paredes y
McLean en relación a un texto medioambiental. (citados por Marrero Henriquez, 195). Por
medio de este texto se evidencia que las oligarquías institucionales volcaron en la civilización
sus esperanzas de desarrollo como proyecto de nación.
Durante el siglo XIX, novelas como María de Jorge Isaac (1867), la cual narra la historia
del amor malogrado de dos jóvenes adolescentes colombianos, llamaron la atención del público
literario tanto de Europa como de Estados Unidos. Sin embargo, el trabajo de Isaac es similar al
poema de Bello puesto que incorpora el Romanticismo dentro del paisaje concreto de América
Latina. De este modo, el Cauca, por ejemplo, termina literalmente proyectado como un
‘Danubio’ latinoamericano.

27

Cabe destacar que, durante la misma época se dieron divergencias que se distanciaban de
esta temática. Conforme se entraba a la Modernidad, la proliferación de periódicos, revistas y
libros pronto facilitaron la intercomunicación entre los países de América Latina. Escritores
como José María Heredia y José Martí residieron en Estados Unidos, hecho que amplió sus
horizontes hacia interpretaciones alternativas de la naturaleza.2 Su ubicación estratégica permitió
propagar sus puntos de vista literarios a una recepción más democrática de lectores provenientes
de países latinoamericanos los cuales pertenecían a naciones que iban consolidándose
rápidamente. "Popocatepetl", de Heredia (1820), por ejemplo, transmite el esplendor de la
naturaleza en su forma más pura, representando el arte de lo concreto. Sin embargo, es
importante destacar que a pesar de ello el autor de "El teocalli de Cholula", (1836), cuyo marco
une el presente con el pasado evoca, con una notable lealtad, a las métricas de España e incluso a
los temas de gloria efímera de la naturaleza. Al igual que Heredia, Martí escribió varias obras en
las cuales la naturaleza fue una temática constante. Al igual que Heredia, Martí recuperó y activó
el distintivo paisaje latinoamericano durante su exilio describiendo, por medio de la prolija
presición científica de una máquina, el entorno neoyorquino que lo rodeaba su pensamiento
unificador con respecto a América Latina3. Sus ensayos emprendieron un desafío sin precedentes
contra el eurocentrismo literario del continente y los oligarcas europeos educados en Europa para
los cuales alinearon la civilización con armonía y la barbarie de una naturaleza regional rural se

Angel Rama nota, con respecto a Martí y su replanteamiento literario “Martí no pretende, obviamente, "introducir
el estilo y el lenguaje científicos en la literatura, que es una forma de la verdad distinta de la ciencia, sino comparar,
imaginar, aludir y deducir de modo que lo que se escriba permanezca, por estar en acuerdo con los hechos
constantes y reales" (22-141). Tal idea debe menos a los grandes modelos románticos (Prometheus de Shelley o Le
satyre de Victor Hugo) que a la más cercana influencia del trascendentalismo de Emerson o del panteísmo de
Whitman, ejemplos de un ambicioso esfuerzo unificante de la multiplicidad aparencial. Angel Rama. “José Martí, en
el eje de la modernización poética” (103).
2

3

Para más información, consultar “José Martí en el eje de la modernización poética: Whitman, Lautréamont,
Rimbaud” de Ángel Rama.
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asoció con la bestialidad, la ignorancia de quien rechaza lo foráneo.
Para promover un llamado colectivo a aceptar la unicidad del continente, Martí se elevó
por sobre el continente recurriendo a un referente común: la naturaleza. En la celebración de una
naturaleza irreproducible en Europa, Martí escribió en "A nuestra América" (1892):" No hay
batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza "(160) en el
cual la naturaleza indómita simbolizaba la espiritualidad interior de sus habitantes como fuerza
colectiva hermanada por el paisaje.
Martí trató de lograr la unidad entre las naciones dispersas, propagando el sentido la
independencia, reafirmando el continente a través de la autenticidad y implicando una versión
unificada de un paisaje homogéneo que nunca lo ha sido en su totalidad concreta. César Vallejo,
Luis Palés Matos, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, entre otros, incorporaron estos aspectos
martianos los cuales se detectan en su obra literaria. Al mismo tiempo, el uruguayo Horacio
Quiroga (1878-1937) con un enfoque similar comenzó a escribir relatos que encarnaban los
territorios selváticos desde un punto de vista universal. El admirador público del Inglés Rudyard
Kipling y escritor estadounidense Edgar Allan Poe se basó en los paisajes selváticos de América
Latina para construir una representación distintiva del territorio, residiendo en Misiones y el
Chaco durante varios años. Sin embargo, éstos trabajos fueron considerados como copias de los
escritores ingleses y americanos, ganándose la crítica rancia de escritores que le precedieron.
Jorge Luis Borges lo criticó por su tendencia, según el argentino, a la imitación. Quiroga, sin
embargo, estableció un referente único: la selva en la cual incluso residió por mucho tiempo.
Entre los trabajos de Quiroga destacan Cuentos de la selva (1918), "Anaconda" (1921),
"El desierto" (1924) y "Más allá" (1935), los cuales aluden a la convivencia entre hombres y
animales. Sin embargo, esta convivencia implica una conducta racional en las especies de
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animales, hecho que conlleva a conflictos similares a los que se dan entre seres humanos
relacionados en forma directa con el control de un reino sobre otro. El valor ecológico del trabajo
de Quiroga es reconocido incluso hasta nuestros días. En su artículo "De retorno a lo natural: La
serpiente de oro, la ‘novela de la selva' y La Crítica ecológica", Jorge Marcone da cuenta del
valor ecológico de la obra de Quiroga por el planteamiento de dos perspectivas: en primer lugar,
la selva como un territorio colosal que el hombre moderno no puede conquistar plenamente, y en
segundo, la selva como un símbolo de su rechazo flagrante de la empresa económica y la agencia
neocolonial. Por otro lado, hubo novelas La vorágine (1924) del escritor colombiano José
Eustasio Rivera (1889-1928) que desafió la convocatoria de Quiroga. A través de complejas
descripciones de la selva, la novela refleja la anarquía y de la decadencia, reflejando la
desconexión psicológica de su protagonista lo que precipita su ocaso. En Jungle Fever:
Exploring Madness and Medicine in the Twentieth Century Tropical Narratives, Charlotte
Rogers sostiene que la nomenclatura de la medicina interviene hegemónicamente en las
narrativas tropicales, interpretando este aspecto como una marcada tendencia a utilizar el
discurso médico que surgió entre las esferas intelectuales. Según Rogers, la novela integra este
paradigma, patologizando los comportamientos de su protagonista principal. Rogers le atribuye
los extremismos líricos y estilísticos a una anormalidad asumida desde una enfermedad mental
que en nada representa un sentido de territorialidad sino más bien una alienación (13). Relatos de
ficción como el mencionado marcan una abstracción de la temática de la naturaleza y de la selva
en la literatura latinoamericana. El escritor Rómulo Gallegos (1969) quien escribió Doña
Bárbara (1929), Cantaclaro (1934) y Canaima (1935) da cuenta de la corrupción, la violencia y
la apropiación de terrenos por parte de familias terratenientes además de relaciones gatilladas por
el amor no correspondido, el rencor y la ambición en el llano venezolano. Maltratada por su
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niñez, Doña Bárbara se convierte en una mujer déspota en una novela en la cual la selva es
personificada por una mujer indomable y es proyectada como un lugar salvaje de caos y
ambición desmedida. El mensaje moral de la novela, planteado por su personaje principal quien
estudia leyes en Caracas para volver a civilizar la selva, transmite que la educación formal
constituye una herramienta de progreso que domina la región. La civilización y la domesticación
de una selva indomable se constituyen, según el mensaje de Doña Bárbara a través de la
educación y las leyes que arrasan con la barbarie, el caos y la corrupción imperante en el
territorio selvático. Su escritor, Rómulo Gallegos pasaría a convertirse en presidente de la
República Bolivariana de Venezuela unos años más tarde lo que establece la aprobación del país.
Esto refleja que las oligarquías y sus propuestas de la civilización como proyecto de nación eran
aprobadas tanto por las oligarquías como por el pueblo venezolano.
A mediados del siglo XX, surge un auge de escritores que utilizaron el capital simbólico
de las crónicas de Indias. Sus trabajos híbridos que entrelazaban lo fantástico con una agenda
religiosa e imperial habían sido leídos por una audiencia europea la cual asimiló el continente
americano como un territorio utópico en el cual todo era posible. Los intelectuales
latinoamericanos lucraron de esta corriente para alimentar su propia imaginación nutriendo sus
trabajos de una magicidad mitológica. El "Boom" o el movimiento literario que otorgó valor
canónico a Mario Vargas Llosa de Perú, a Carlos Fuentes de México, a Gabriel García Márquez
de Colombia, y a Julio Cortázar de Argentina, se expandió como un esfuerzo consciente de
diferenciación temática y simbólica de la literatura latinoamericana, tomando el laureado
primitivismo y revirtiendo el signo identitario de las crónicas como ventaja autorreferencial.4
Ésto resultó ser una fuente prolífica de reafirmación colectiva y autodeterminación continental.

4

Cabe destacar que seguirían a otra etapa denominad post boom otros escritores: José Lezama Lima, de Cuba, José
Donoso, de Chile, Augusto Roa Bastos, de Paraguay, el argentino, Manuel Puig y Jorge Amado de Brasil.
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Esta respuesta fue efectiva, como lo demuestran varios premios Nóbel de literatura y el extenso
número de lectores el reconocimiento internacional. Estas tendencias a modo de respuesta
literaria fueron motivadas por tres aspectos de la conciencia: primero, desarraigo de América
Latina; en segundo lugar, la falta de comunicación y de intercambio (debido a la disparidad de
desarrollo entre las naciones dentro del continente) y finalmente en la colonización cultural y la
mediación durante tiempos de conflictos hegemónicos (debido a la intervención imperial
Europea y a la intervención hegemónica de Estados Unidos). Su uso alternativo de la cronología,
sus temas recurrentes que se debaten entre lo fantástico y la mimetización exagerada de las
crónicas reales españolas es evidente. En su discurso del Nobel de 1982, "La soledad de América
Latina", Gabriel García Márquez citó las crónicas de Antonio Pigafetta como prueba de su
"aventura de la imaginación", como la raíz de su laureado simbolismo literario, hecho que
influyó en el desarrollo de ópticas precedentes. Como maestro de García Márquez, Carpentier le
entrega a sus novelas una estrategia similar. La naturaleza, una vez más, pasó a constituir una
especie de cedazo identatario que distaba de su referente inmediato.
Evidentemente, los territorios selváticos fueron el vertedero simbólico de la literatura
latinoamericana pasando por un cedazo de estilización y abstracción. Como consecuencia
pasaron a constituirse como un producto cultural. Fueron referenciados, idealizados, mitificados
por quienes tenían el poder y la licencia para transmitirlo en forma escrita para la posteridad. Si
bien es cierto la metafísica del realismo mágico, lo real maravilloso y lo fantástico conciben
desde los límites de la naturaleza como idea, durante el siglo XX también comienzan a surgir
sendas alternativas como apuestas que se alejan de la abstracción de los discursos y significados,
abocándose a una realidad local.
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1. 2. Paradigmas actuales
Desde la Era Imperial de la Guerra Fría a una era de comunidades semi-globalizadas, los
territorios selváticos se establecen por medio de una multiplicidad de discursos los cuales se han
mantenido en competencia y conflicto en tanto han pasado por el cedazo estilizante de la
literatura occidental. La conquista española, las exploraciones científicas, el mercantilismo, el
nacionalismo, la Doctrina Monroe, la Guerra Fría, la firma del Tratado de Libre comercio de
América Latina, el aumento del tráfico de drogas, las milicias armadas, la multiplicidad de los
levantamientos indígenas y la ecología han creado discursos en torno a los territorios selváticos
de América Latina. Durante el siglo XX, dichos discursos le han añadido complejidad en un
escenario de tensión local/global. Esta homogenización pasa por alto la especificidad del
territorio.
Asimismo, a partir de a época de los descubrimientos durante el siglo XVI, los territorios
selváticos de América Latina han sido sometidos a exploraciones, a negociaciones y a
transformaciones para satisfascer las necesidades científicas e ideológicas mundiales. La selva, el
paisaje amazónico, también conocido como la cuenca amazónica, el ecosistema amazónico, han
sido intensamente mediatizados por el discurso. Estos aspectos particulares han provocado
fascinación, inspiración, imaginación y la representación literaria abundante dando lugar a una
gran complejidad. Dicha complejidad es aún más evidente en el contexto paradigmático
medioambiental.
Según "La globalización y el uso de tierras transiciones en América Latina", de Ricardo
Grau y Michelle Aide, la deforestación sigue siendo la tendencia de uso de suelo dominante en
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América Latina hasta 2003. Además, hasta entonces la región de la cuenca del Amazonas había
perdido la mayor superficie de la biomasa. Evidentemente, las narraciones mundiales establecen
a la selva como un ecosistema en peligro de extinción.
El hecho de que incluso ambientalistas líderes de América Latina, como Bernardo Toro y
Enrique Leff, cuyas conferencias aparecido en TEDx Amazonia, se hayan unido al llamado
mundial para un cambio ético paradigmático a favor del medio ambiente es motivo de
preocupación. Las implicaciones son muchas. Según Timothy Weinskel, aproximadamente el
cuarenta por ciento de los mil millones de toneladas de carbono inyectado en la atmósfera son el
resultado de la quema de bosques en los trópicos. Como mayor la biósfera del mundo, el
territorio selvático del Amazonas, es el hogar de 10 millones de las 30 millones de especies que
habitan el planeta, un tercio del total. "Alrededor de 41% de los bosques de Costa Rica se han
erosionado o están parcialmente erosionados; en Guatemala, el 65% de los bosques ha sido
destruido en los últimos 30 años. El Salvador tiene la mayor pérdida de la tierra selvática con un
95% en daños de su bosque original debido al café, el algodón, el azúcar y el cultivo del banano
y la ganadería” (53-54).
Tal como ha sucedido en siglos anteriores, las iniciativas más visibles de protección hacia
los territorios selváticos latinoamericanos provienen del hemisferio norte. El filántropo
norteamericano Douglas Tompkins, un defensor de la ecología profunda, se unió a los esfuerzos
de conservación de la selva tropical por medio de la adquisición de un extenso bosque no
intervenido de la Patagonia chilena. A través de su organización "The Conservation Land Trust",
Tompkins adquirió dos millones de acres de tierra que se convirtió en lo que hoy es El Parque
Pumalín. La iniciativa fue recibida con recelo por el régimen del presidente de entonces, Augusto
Pinochet Ugarte. Tras 20 años, el sentimiento local no ha amainado. A pesar de que ha recibido
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reconocimientos internacionales, su iniciativa personal ha desencadenado escepticismo nacional.
Tanto así el columnista, Antonio Horvath, se refirió a la maniobra de Tompkins como "un
obstáculo de 20 años de edad para integrar físicamente Palena y Aysén de Chile continental” (1).
Esta actitud proteccionista por parte de los filántropos ecológicos y la sensibilización que
en estos momentos se está llevando a cabo entre las naciones europeas en forma de iniciativas
urbanas producen distintos grados de incredulidad, escepticismo y crítica, esta vez entre los
expertos de América Latina. En su disertación, "Contranarrativas del Paisaje en cuatro actos:
Magda Portal, Pedro Nelgómez, Fernando Vallejo y Blanca Wiethucter", Mauricio Duarte cuenta
con cuatro artistas de Bolivia, Colombia y Perú, cuya obra "forma el sentido de lo real" (iv). El
análisis de Duarte rompe la tradición naturalista colonial de una “visión domesticada" para
criticar las iniciativas europeas como el "Convenio Europeo del Paisaje", el que intenta "dominar
a la gente y los lugares" (26-27-IV). Esta tendencia, según Duarte, la cual aparentemente
beneficia a los ciudadanos de la comunidad europea, se está abriendo camino a América Latina a
través de foros de urbanismo en el ámbito académico. Sin embargo plantea una forma de
dominación esta vez desde un ámbito urbanista.
El discurso es prolífico. Los territorios selváticos de Latinoamérica en el siglo XX y el
siglo XXI constituyen lugares únicos que se encuentran en una peculiar encrucijada geográfica e
histórica. Evidentemente, el significado de los territorios selváticos para el mundo es una idea
que está siendo mediatizada e intervenida en una miríada de formas no tan sólo en el terreno de
lo real, sino también en lugares virtuales y los medios impresos a través de cientos de artículos y
programas de televisión. Los documentales y programas de supervivencia en áreas selváticas han
creado un público numeroso y por lo mismo conforman un discurso global coherente de
exhuberancia y proteccionismo con opiniones encontradas. Si bien es cierto las agencias
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turísticas, los programas de televisión, las esferas académicas, científicas, humanistas locales e
internacionales no sugieren una unificada perspectiva, predomina una dinámica de una selva para
fascinar, imaginar, y proteger, actividades que no siempre son equivalentes. En este sentido,
Katherine Soper plantea una conección con la naturaleza que evoca el vínculo mediático
establecido con la selva:
Even when we do ‘reconnect’ with it, it is often in such mediated and
commercialised ways (through Nature Parks, Wild Life Centres, ‘extreme’ sports
and so on), that our relation to it is to something packaged and managed, and
hence ‘alienated’, rather than to some more immediate extension of ourselves or
source of contemplative delight. (2011: 2)
Si como Soper plantea, dicha apreciación no necesariamente evoca una relación de cuidado sino
una alienación con los territorios selváticos, dichos planteamientos cobran aún mayor
complejidad enfrentados a argumentos en oposición al eco discurso. Lucian Boia cuestiona la
cantidad predominante de la teoría del calentamiento global. Según el crítico, dichas
apreciaciones proteccionistas que transmiten un sentido ecológico constituyen hoy en día una
especie de óptica que ha permeado tanto la sociedad como la clase política (179). En su opinión,
la psicosis provocada por el clima es psicológica, antropológica, histórica y catastrófica. La
percepción antropocéntrica del hombre, formada por discursos religiosos y seculares, ha sido
puesta en tela de juicio tanto por el discurso ecológico como por la postmodernidad. Boia
reconoce mediante la cartografía histórica que las tendencias actuales no son un resultado directo
del clima, sino de la imaginación colectiva la cual se ha impregnado la conciencia de la
humanidad durante miles de años puesto que el tiempo. Los desastres inminentes están presentes
en la imaginación colectiva de la gente desde el principio de los tiempos. Al igual que el diluvio
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fue en los tiempos del Génesis, el calentamiento global provocado por la negligencia del planeta
nos remite a la versión secular bíblica. Boia da cuenta histórica de falacias que en un momento
constituyeron una verdad que el tiempo juzgó como equivocaciones y errores que la historia dio
cuenta como relativas y representativas de ciertos intereses. Solo para citar un ejemplo,
numerosas teorías dan cuenta de la diversidad humana y los movimientos históricos que
organizan las teorías de la raza y determinismo social las cuales se han constituido al pasar de los
años como simples aseveraciones que no necesariamente reflejan la realidad.
Su escepticismo moderado respecto a la preocupación ecológica se basa en
investigaciones del MIT, que prevé un calentamiento global relativo. Bjon Lomborg (citado por
Boia) pone las cosas en perspectiva sin dudar de la teoría del calentamiento global restándole
importancia a la abrumadora sensación de catástrofe que penetra en los medios tradicionales. El
historiador culpa a la psicosis en la tendencia persistente de la imaginación para pensar en el
mundo virtual como el mundo real, lo que, a su juicio, ha expandido exponencialmente el
problema, convirtiéndose en una forma rápida, en un sentimiento generalizado sugiriendo que la
realidad es muy amplia para poder siquiera abarcarla directamente (Boia, 160-177).
Evidentemente, somos testigos de un período de conflicto donde los discursos compiten
entre si. Entretanto, van apareciendo textos literarios en los cuales estas negociaciones se van
dando en forma concreta y sobre la marcha. A medida que estas narraciones intervienen el
territorio selvático de las Américas hasta el punto de agotamiento generando desensibilización, la
expresión local se ahoga por un discurso homogéneo, y proteccionista. Sin embargo, como
sugiere Boia en relación a esta óptica ecológica podría ser en parte un producto de la
imaginación colectiva de llenar un vacío dejado por la ideología desvanecida.
Se destacan en Latinoamérica textos ecológicos producidos a partir de los años ochenta
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(Marrero Henriquez, 204). Sin embargo, evidentemente el abordaje territorial que alude a esta
sensorialidad como impronta primordial proporciona una perspectiva ecocrítica anterior a los
ochenta. En efecto, Coloane y di Giorgio han estado publicando desde principios de siglo
mientras que Castellanos data de los sesenta, Vicuña y Sepúlveda comenzaron a publicar en los
sesenta. Esta concresión territorial que transmite un sentido de valor promoviendo un sentido de
pertenencia no es fortuita pero tampoco ha pasado desapercibida. Aunque ha sido eclipsada por
otras tendencias literaria, su presencia durante este siglo es tenue pero latente.
Si bien es cierto que un abordaje literario diferenciado con respecto a la selva plantea una
yuxtaposición entre la etnoliteratura, los estudios medioambientales, los estudios culturales, los
estudios postcoloniales y estudios rurales entre otros, es importante además destacar que estos
abordajes reflejan un proceso evolutivo el que se dirige vertiginosamente a trascender la miopía
provocada por abordajes monolíticos. Es pertinente detectar un sinnúmero de características que
hacen de la ecología un campo diferenciado puesto que constituye un estudio de fenómenos en
cual se encuentra, dados los adelantos bíotecnológicos y el devenir de los ecosistemas, en
constante evolución.

1. 3. La ecología, la ecología profunda, la ética ecológica de América Latina
1.3.1. La ecología
La ecología se define como el estudio de la estructura y la función de la naturaleza que abarca
varias ciencias: biología, ciencias de la tierra y, recientemente, biotecnología. Este término—por
primera vez acuñado por Ernst Haeckel a finales del siglo XIX—se refiere al análisis sistemático
y científico que busca dilucidar parámetros espaciotemporales. Dichos parámetros dependen de
múltiples variables: diversidad, distribución, número y competición los cuales apuntan más bien
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a un fenómeno que apunta al estudio de las interacciones entre lo biótico y lo abiótico. Está claro
que su objeto de estudio es dinámico, interactivo. Incluye asimismo componentes vivos y no
vivos cuyas partes están constantemente en interacción regulando el flujo de energía y materia,
algo que Charles Darwin ya había detectado. Thomas G. Balgooyen llama la atención a las
definiciones y sus deslices constantes. Asimismo da cuenta de la necesidad de crear
nomenclaturas nuevas. Las implicaciones del avance en una ciencia determinada requiere de
herramientas. Sin embargo la paradoja según el crítico está en que estas herramientas, una de las
cuales es el lenguaje, van perdiendo vigencia puesto que los fenómenos constituyen un constante
cambio y realidades en constante progresión en tanto los debates deben ser sostenidos por
definiciones aristotélicas y platónicas del lenguaje para articular y debatir (1199-1200). Por ello,
una definición estática sobretodo en el caso de una ciencia que estudia interacciones para la cual
no se han podido inventar leyes puede ser demasiado rígida, según. A diferencia de la física de
Newton la coherencia que explica la dinámica de la ecología y que abarque su complejidad está
aún por inventarse y el desempeño holístico de las interacciones entre comunidades biológicas
no puede predecirse. Dichas implicaciones conllevan a la necesidad de reformular las
definiciones aristotélicas o platónicas para acceder a una definición operacional de la ecología
que deje espacio para constantes modificaciones. La definición específica y apropiada
constituiría “The scientific and descriptive study of ecology attempts to define discrete spatialtemporal-material parameters in order to elucidate their interactions which probabilistically
delineate strategies of distribution and abundance of organismal populations consisting on one or
more species” ( Balgooyen,1200).
Siguiendo con estos planteamientos, Daniel Botkin explica que se requiere un nuevo
Newton o Einstein que invente unas nuevas matemáticas de sistemas complejos que abarque el
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azar de sus variabilidades. Las metáforas complejas que abarcan lo orgánico trascienden las eyes
de causa y efecto. La búsqueda para encontrar nuevas formas de entender la naturaleza es
continua (72). Botkin abarca esta complejidad aludiendo a la transición entre una era industrial y
una era tecnológica. La multiplicidad de variables que aluden los vertiginosos cambios
ecológicos no siempre abarca la lógica racional. Asimismo, advierte que el hecho de verter
productos químicos puede producir un sinnúmero de reacciones incalculables, algunas de ellas
inimaginables o irrevocables por una ciencia fenomenológica. “Global warming, for example,
poses a challenge to us not so much be-cause of the size of the change that is in the offing but
because of the unprecedented speed with which it may occur (71). En grandes instancias, la
ecología es difícil de definir puesto que constituye una ciencia que abarca varias metodologías y
un abordaje interdisciplinario que trasciende las matemáticas y cuya complicidad está siendo
imitada por la biotecnología.
1.3. 2. La ecología profunda
Margarita R. Valdez ofrece una definición socio histórica la cual nos sirve para develar las
diferenciaciones pertinentes a este estudio literario: la distinción entre la ecología que propone el
bienestar de los países desarrollados utilizando la tecnología para abordar la problemática
medioambiental se diferencia de la ecología "profunda" la cual “plantea al hombre como un
bloqueador en una red de relaciones intrínsecas” (Valdez citada en la reseña de Alejandra Mancilla,
84). Esto significa que mientras la ecología se aboca a mejorar la vida, la ecología profunda se
centra en la calidad de vida.
Esta distinción constituye una propuesta que el noruego Arne Naess articuló en los años
1970 por medio de ocho puntos clave cuyos principales postulados implican: 1. el valor
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intrínseco del florecimiento de la vida no humana en la tierra no exclusivamente como un valor
instrumental; 2. la premisa de que los seres humanos pueden interferir vida no humana
exclusivamente para satisfacer necesidades vitales; 3. el florecimiento de la vida no humana
depende de la disminución de la población mundial, entre otras. Naess sostiene asimismo que el
cambio es necesario tanto en la filosofía como en las maniobras de consumo. Implica que
quienes estén de acuerdo con los puntos anteriores deben actuar directa o indirectamente en pro
de este cambio. Según Naess, estos puntos implican asimismo nuestro propio beneficio.
“Protection of human cultural diversity is a genuine part of the protection of biodiversity”
(1994:146).
Esta postura, calificada de extrema y abstracta ha sido debatida basándose en principios
democráticos y en temáticas de integración, segregación y exclusión. Soper plantea el peligro de
hacer de la naturaleza un “autonomus locus of intrinsic value” (2011: 56) otorgándole un sentido
abstracto y totalizante del espectro que le corresponde al hombre por ser parte energía y parte
materia. Por otra parte, según la ecocrítica Ursula Heise, la ecología profunda plantea un valor de
la naturaleza por sí misma, la igualdad de todas las especies remitiéndose a la auto subsistencia y
el sentido de lugar ha jugado un rol vital a principios de la ecocrítica (2006: 507). Dichas esferas
evidentemente en yuxtaposición y conflicto proporcionan una base para referirnos a la ética
ecológica latinoamericana en la cual entran a primar otros paradigmas históricos que están
presentes en su meta narrativas medioambientales.

1. 3.3. La ética ecológica de América Latina
Thomas Heyd reconoce aspectos diferenciados basados en la ética medioambiental de América
Latina los cuales son parámetros pertinentes a mi estudio. Dicha ética alude las condiciones
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distintivas paradigmáticas, históricas y medioambientales que han producido, en el amplio y
diverso contexto latinoamericano, una ética específica y diferenciada.
Heyd alude el vínculo histórico que remite a la influencia íbero-cristiana. Plantea una
ética ecológica diferenciada de índole comunitaria la cual además sostiene una relativa
integración de culturas indígenas, Asimismo, da cuenta de tres aspectos clave, que él denomina
facetas. Primero, el territorio latinoamericano, valorado en términos económicos debido a su
riqueza forestal y minera, está habitado por campesinos e indígenas. Segundo, históricamente, la
expropiación a manos de colonias que se asentaron continúa hoy en día esta vez en nombre de
parques naturales. Tercero, según Heyd, los recursos naturales y la riqueza producto de su
explotación continúan siendo controlados por maniobras internacionales y al mismo tiempo su
extracción continua siendo facilitada por la elite local, hecho que produce un sentido innato de
resistencia (224, 225).
Como resultado de estas tres variables, se da una diferencia de Norteamérica en cuanto a
la ecología. Es simple. Los problemas medioambientales de Latinoamérica trascienden la
relación entre el hombre y la naturaleza. Se imbrican y son percibidos como temáticas de
justicia. Es indudable que estos y otros aspectos se reflejan en su producción literaria. Como
veremos a continuación, diferentes conceptos literarios concebidos tanto en Latinoamérica como
en Estados Unidos, sugieren un abordaje medioambiental diferenciado el cual se sostiene por
medio de vínculos sugeridos desde un abordaje interdisciplinario. A contuación me remito a
explicar conceptos que utilizaré a lo largo de mi análisis los cuales a pesar de que no presentan
una corriente común sostienen cada uno desde su propia disciplina aspectos que dan cuenta de
esta diferenciación fundamental detectable en el trato de la naturaleza por parte de estos trabajos.
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1. 4. Conceptos generales pertinentes
1.4.1. “Storied Landscape” y “Place Consciousness”
“Storied Landscape” y “Place consciousness” son términos sugeridos por David Greenwood quien
plantea desde los estudios culturales un cambio de enfoque educativo de las escuelas. Su postura,
la cual abarca los estudios rurales y la educación, se centra en la enseñanza de historia desde la
perspectiva del lugar.
Asimismo, su perspectiva sugiere que cualquier estudio a partir del lugar debería develar
el valor del territorio y el testimonio indígena, las pugnas coloniales se han dado durante el paso
de los siglos así como las pugnas globales que develan el sentido de resistencia indígena para
permanecer en el territorio. Lawrence Buell alude a la textualidad como “networks of signifying
systems of all kinds” that would privilege ‘networks of language and culture’”. Se refiere asimismo
a: “the eclipse of culture’s imbrication in the ‘networks of the land’” (2005:10), temática vinculada
al planteamiento de Greenwood. Sin embargo, mientras Buell se refiere a un antropocentrismo,
Greenwood alude una perspectiva que aborda una historia. Ésta abarca una amplificación: la
cosmovisión y el testimonio indígena, los conflictos producidos por las maniobras coloniales y en
el presente, las maniobras globales que entran a jugar un rol importante en la historia y
caracterización de un determinado lugar. Si la historia se centra en aspectos históricos a partir del
territorio, según Greenwood a través de la perspectiva de “storied landscape” es posible acceder a
una apreciación del territorio y resistir, como los indígenas resistieron, la arrasadora influencia de
la globalización (2).
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Su argumento se centra el progresivo abandono de los predios rurales por parte de
estudiantes quienes son expuestos a las historias de grandes civilizacione sirviendo los intereses
de la metropolis y de los valores comerciales que en ella se dan. Se basa asimismo en la historia
tradicional la cual según su perspectiva, sirve los propósitos hegemónicos y descarta las historias
y la herida del colonialismo además de eclipsar las historias y el testimonio de la resistencia
indígena. Greenwood sugiere cambiar la perspectiva de la enseñanza abarcando desde una
contextualización que denomina “place consciousness” y facilita la articulación desde lo que
denomina un “storied landscape”. Dicho abordaje abarca tres aspectos: 1. Incorporar el aporte
indígena y escuchar cómo las culturas primigenias se relacionan con el territorio. 2. Aprender del
impacto del colonialismo y de los colonizadores. 3. Plantear una búsqueda del vínculo existente
entre la colonización y la globalización conjuntamente con las maniobras de supervivencia y
resistencia por parte de los nativos del territorio (Greenwood, 3).
Los planteamientos de Greenwood son pertinentes a mi estudio y en particular, sirven para
articular las novelas Balún Canán y Un viejo que leía novelas de amor. La primera plantea una
disociación de voces que apunta a tres perspectivas históricas del lugar. Alude a través del
intertexto de la cosmovisión maya el íntimo vínculo quiché al lugar. Se refiere asimismo a las
pugnas territoriales entre ladinos y sirvientes quiché. Por ultimo, a través del testimonio de la nana
y de las acciones de los sirvientes indígenas da cuenta de las maniobras de resistencia frente a los
eventos históricos. En Un viejo que leía novelas de amor esta aproximación es evidente al
incorporar la cosmovisión del pueblo shuar y sus enseñanzas a los colonos, reflejándose un
aprendizaje que se da en oposición a lo planteado por las historias hegemónicas oficiales que
aluden al progreso traído desde el occidente o la civilización hacia el territorio colonizado sin
abarcar el proceso inverso.
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1.4. 2. “Ruralidad imaginada” y “Ruralidad experiencial”
Término propuesto por Carlos Pacheco desde la crítica literaria latinoamericana para
diferenciarlo de la ruralidad imaginada. Pacheco plantea que ciertos elementos del campo han
sido procesados, formalizados y regidos por la literatura universal, pasando por el cedazo del
matriz occidental para constituir símbolos nacionales. El lado opuesto se constituiría según él por
lo que denomina “ruralidad experiencial” (63).
Pacheco define este concepto como el producto de una sensibilidad diferenciada de
ciertos autores los cuales han crecido en las trastierras. Su trabajo se desentiende de la
abstracción para aludir a un espacio diferenciado el cual es más que un “setting”. Dicho lugar se
constituye como una proyección de su experiencia vivencial temprana. La diferenciación de su
trabajo recae en que trasciende el trato del espacio como una geografía presentándose como una
proyección de la experiencia directa las cuales un autor determinado encarna “esa viva
estructura de sentimientos [sic] internalizada por el sujeto rural a partir de su vivencia infantil,
predominantemente sensorial, no racional” (63).
Pacheco detecta esta modalidad en los trabajos ficcionales de Augusto Roa Bastos, José
María Arguedas, Juan Rulfo y João Guimarães Rosa quienes crecieron en una comarca rural, lo
cual marcó a estos creadores conforme vivían su niñez preletrada en estos predios. Dicha
experiencia les proporciona una sensibilidad que se distingue literariamente. Se dan textos duales
que reflejan una diferenciación, una impronta oral que alude una sensorialidad que produce un
extrañamiento en el lector (62).
Dicha diferenciación constituye un concepto clave para mis trabajos el cual viene a
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explicar, como veremos más adelante, la articulación de la selva como un territorio diferenciado
de Francisco Coloane, de Rosario Castellanos, de Leonel Lienlaf y de Marosa di Giorgio, autores
que crecieron, como Pacheco explica, en territorios rurales los cuales transcriben gracias a
experiencia preletrada en un territorio rural como su proyección producto de su experiencia
personal directa durante su crecimiento infantil. Este trato del espacio producto de su vida
temprana en el campo, tras lo cual llegaron a ser escritores en la ciudad conlleva a que funcionen
“como mediadores culturales entre esos dos hemisferios” (Pacheco, 63).
1.4. 3. “Inner Landscape” y “Outer Landscape”
Concepto acuñado por el naturalista Barry Lopez el cual alude a un efecto de reordenamiento
que se produce cuando la interrelación sensorial de los elementos de la naturaleza de un territorio
determinado se refleja en el paisaje psicológico del hombre. Según Lopez, esto produce un efecto
de armonía y verdad constituyéndose como un principio arrasador (1999: 64-65). El naturalista
por una parte alude a las prácticas rituales de la cultura navajo a través de las cuales se constituye
un reordenamiento del estado interno de confusión. En su planteamiento, Lopez alude asimismo
a la experiencia vital de un ser humano. Se implanta como una impronta conforme el individuo
visita ciertos lugares desarrollando una sensibilidad en la mente de un individuo (Lopez citado
por Bunkše, 224).
En About this life, Lopez plantea cómo dicha armonía es detectada en las prácticas
rituales indígenas las cuales actúan como una suerte de transcripciones de la interrelación
sensorial del territorio. Éstas, “do not give instructions, they do not explain how to love a
companion or how to find God. They offer, instead, patterns of sound and association, an event
and image”. El público, de este modo, queda suspendido en estos patrones de asociación
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(1989:13). Tanto Bunkše como Lopez sostienen que esta sensibilidad arrasadora se constituye
producto de las prácticas de storytelling. Según Lopez, dicha impronta se forja tanto por medio
de los rituales de las culturas indígenas como por medio de la experiencia en los lugares visitados
durante la vida de una persona,“the shape of the individual mind is affected by the land as by
genes”. (Lopez citado por Bunkše, 224). Dicha proyección, planteada por Pacheco en relación a
los poetas de las trastierras es producto de una vivencia temprana y preletrada en predios rurales.
Lopez amplía esta capacidad de internalización correlacionándola con la experiencia vital en un
determinado territorio.
El planteamiento de Lopez constituye un elemento clave en todos los textos que aquí me
apresto a analizar. La interrelación reflejada por estos relatos se plantea y se sostiene tanto por
medio de prácticas culturales indígenas como por medio de una sensibilidad diferenciada. Desde
ambos abordajes se alude a un principio medioambiental. El lector adquiere paulatinamente esta
revaloración de un territorio vivo.
Es interesante destacar que el lugar es transmitido por medio de quienes pueden
transmitir dicha armonía, un efecto que se debe a una sensibilidad diferenciada producto de un
crecimiento infantil en la trastierra o producto de la internalización de una huella territorial.
Mientras que Coloane, Castellanos, di Giorgio y Lienlaf han crecido en predios rurales, Vicuña y
Sepúlveda han residido en territorios rurales. Ambos aluden a la cosmovisión indígena como
base para transmitir territorio. Por su envergadura y distintiva conducta climática la selva obliga
a sus habitantes y visitantes a una interreciprocidad ineludible. El paisaje evidentemente
paradisíaco obnubila, pero las lancetas de insectos, la humedad y la lluvia penetran por el tacto,
mientras que el sonido apabulla los oídos y el entorno simplemente bombardea olores y aromas.
La selva con su aplastante transmisión sensorial somete a sus agentes humanos o no humanos a
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una interrelación percibida no por uno sino por todos los sentidos. Tanto la ficción como la
poesía que aquí me apresto a analizar transmiten este sentido diferenciado.

1. 5. El etnotexto y la oralidad
1.5.1. El etnotexto
Por su naturaleza inestable y dinámica, el etnotexto plantea diversas variantes y es
definido de diversas maneras. Hugo Niño define el etnotexto como un nuevo concepto explicado
como un significante alternativo que no debe ser abordado por criterios morfo semánticos. Niño
los plantea como “aquellos textos que conforman el campo de la oralidad y todos los
componentes que ello implica. Puede aludir a mitología, puede ser inexacto o contradictorio
rebasando los confines de la lengua letrada” (109). Según Julieta Haidar e Hilda Tisoc, la
etnoliteratura no puede simplificarse como tal, asumida desde una descripción dominante. Las
críticas se alejan de la definición de “componente dinámico y complejo que da cuenta de la
producción que trata la problemática indígena o a la producción de los mismo grupos étnicos,
como sujetos colectivos” (19) para dar cuenta detallada de su complejidad. Dicha complejidad es
explicada por Ivan Carrasco en su preámbulo a la etnopoesía mapuche. Para el crítico la
etnopoesía constituye un fenómeno “provocado, acelerado y alterado por variados mecanismos
sociales como la invasión militar, catequización, colonización, comercio, emparentamiento
turístico, etc.”. Carrasco hace notar que dicha expresión es producto directo de “un sincretismo
inestable y dinámico fundado en una serie de tensiones y atropellos, devastaciones, proyectos de
aculturación, crímenes éticos y ecológicos” (1991:114).
Tanto Niño como Carrasco sostienen que el medioambiente caótico e inestable se debe a
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circunstancias externas. Según Carrasco es producto de los crímenes éticos y ecológicos (114),
mientras Niño plantea que es producto de cosmovisiones primigenias las cuales aluden a la
naturaleza. Tanto la cosmovisión indígena como la afroamericana apelan a un escenario
caracterizado “por componentes naturales reconocidos culturalmente” (Niño, 115).
Ahora bien, la crítica parece basarse ampliamente en la perspectiva de Niño, quien se
concentra en aspectos textuales distinguiéndolo como un texto de circulación primaria que
corresponde a la denominada “baja cultura y cuyas lenguas de expresión no son las de la
literatura universal” aludiendo a un producto de “mediación lingüística” (109). Niño concuerda
con Haidar y Tisoc reconociendo el valor redentor y la actitud contestataria del etnotexto frente a
“colonialismos culturales que se arrogan de determinar qué es literatura y qué no” (110).
Tanto Pacheco como Niño sugieren varias aproximaciones con respecto al etnotexto
como expresión pertinente a este trabajo puesto que constituye un medio para la transmisión de
valores que se desprende del racionalismo occidental. Ambos revelan una ética desde una
práctica ecológica aludida por su abordaje culturalmente diferenciado a la naturaleza. Pacheco lo
define como una modalidad “capaz de incidir de manera sustancial no solo en los procesos de
adquisición, preservación y difusión del conocimiento, sino también en el desarrollo de
concepciones del mundo y sistemas de valores, así como de particulares productos culturales
tanto históricos como presentes” (59). Niño concuerda con Pacheco estableciendo que el
etnotexto “es una fuente de capital pragmático, estético y ético de alcance polivalente” (116).
Asimismo, este sostiene que el etnotexto implica una transmisión de conocimiento que alude a
las problemáticas que la racionalidad y la sociedad moderna no ha podido solucionar de modo
racional (115) reconociendo ocho características del etnotexto entre las cuales se encuentra: 1. Se
trata, ante todo, de un relato; y como relato es una performance a diferencia del texto letrado;
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este se enriquece, muta y negocia constantemente en un dialogo dinámico. 2. Su autoridad
depende de la comunidad, no del crítico ni de las estrategias de mercado. 3. Se aparta de la idea
occidental de literatura. No se muestra como o como artificio, sino que se muestra a partir de lo
conocido. Promueve una acción de autoconocimiento y de reconocimiento que se encuentra a sí
mismo en lo relatado en el texto, es fuente de placer. 4. Dispone de una estilística que pasa por lo
verbal, pero que se configura realmente en su performancia y en su capacidad de procesar
conceptos. Su resultado depende de la actuación del relator, guiada por la recepción del
auditorio. Su autoridad depende de la comunidad. 5. Desborda la idea de las literaturas
nacionales homogéneas y se alejan de los planteamientos hegemónicos. 6. Se trata de un
producto altamente intertextualizado y negociado y es asimilador de “las propiedades narrativas
de la oralidad y el mito funcionando como un método de una auto visión a través del otro” (115).
El valor del etnotexto es evidente, según el investigador implica “escenarios caracterizados
por acentuados componentes naturales” sugiriendo que “al identificarse sus conexiones con el
equilibrio ecológico, lo saca de las esferas especulativas” (115). Además, en estos textos es posible
reconocer varios aspectos del que sostienen una interreciprocidad asimilada por sus personajes
como modus operandi para la supervivencia. El etnotexto constituye una presencia fehaciente en
la literatura latinoamericana y ha cobrado un interés notable en los últimos decenios. Su
incorporación a literatura ocurre por medio de un reconocimiento previo por parte de otras
disciplinas como la antropología y de la psicología social. Según Niño, su revalorización
especialmente a partir de los ochenta, reconstituye los cánones y el análisis complejo de su
manifestación trasciende un sinnúmero de disciplinas, desmantelando el canon literario (Niño 119;
Pacheco 61). Mientras no preciso esmerarme en definir cada uno de los textos que aquí me apresto
a analizar como etnotexto, es preciso afirmar que esta modalidad se incorpora de diversas maneras
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en los trabajos que me apresto a analizar. Tanto Coloane como Castellanos y Sepúlveda aluden a
estrategias del etnotexto para la transmisión de valores. Lo mismo sucede con di Giorgio, Vicuña
y Lienlaf. Mientras Coloane, Sepúlveda y Lienlaf aluden un arraigo por medio de estrategias de
oralidad que sostienen un lenguaje figurado que remite a un territorio compartido, di Giorgio y
Vicuña se apartan de la idea occidental de la literature a partir de lo conocido aludiendo al
performance. El reconocimiento y autoconocimiento de los poemas de Lienlaf en el territorio no
tan solo explica a la naturaleza de Arauco como espejo, sino que además denuncian el caos
diluyendo en ella la fijeza del concepto occidental de identidad.

1.5.2. La oralidad
La oralidad se define como el conjunto de producción que incluye, entre otras expresiones, el canto,
el relato, la expresión o performance oral mantenidos por medio de la repetición como modo de
expresión e intercomunicación de un grupo determinado. Según Pacheco se sostiene “un lugar”
por medio de “una voz” y por último, “un tipo de localidad, supuestamente el espacio natural”.
Dicha modalidad presupone la utilización de la memoria frente a la carencia de “sustrato y fijación
grafómicos” (57). Revela asimismo a “[su] carencia de relevancia y efectividad” como Pacheco
indica, de la letra y del soporte escrituitario (63).
Esta modalidad ha sido estudiada extensamente en la producción cultural y en la literatura
universal. Tanto Pacheco como Amy Nauss Millay se abocan a rastrear la presencia de la oralidad
en la literatura latinoamericana la cual la ha asimilado producto de diversos fenómenos y
motivaciones. En su definición Pacheco no duda en establecer una equivalencia entre la oralidad
y la ruralidad. Asimismo, no titubea en plantear la ventaja significadora de esta síntesis
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diferenciada en la proyección experiencial que remite a un lugar y a la sensorialidad en los textos
que definen esta modalidad. “Es como si la voz, al ingresar a la novela o el cuento por esos diversos
cauces de elaboración ficcional, estuviera invadiendo los terrenos tradicionalmente reservados a
la letra, y por ese medio subvirtiéndola, al carcomer su fijeza, al descuadrar sus certezas racionales”
(62). Tanto Pacheco como Niño sostienen que si bien es cierto, las culturas letradas en algún
momento instauraron una línea divisoria entre lo que constituía la literatura desde una perspectiva
exclusivizante. El horizonte que separaba claramente la producción literaria de la oralidad se ha
venido borrando desde fines del siglo XIX y no ha sido debidamente asimilado debido al conflicto
que presentaban la concepción universal de lo que constituye o no la literatura: “llama la atención
que esta realidad no hubiera sido abordada antes con similar empatía estética” (Pacheco, 62). Niño,
Pacheco y Amy Nauss Millay sostienen que la oralidad se ha insertado de diversos modos en la
literatura latinoamericana. Dicho fenómeno remite a una cultura híbrida y a un acto de resistencia.
Niño, Millay y Pacheco sostienen que dicha mediación y transcripción del discurso oral constituye
un desmantelamiento de la dualidad letrada/inculta que separó la producción cultural
latinoamericana. Sin embargo, Millay invoca asimismo una encrucijada que constituye un
horizonte más bien complejo que desconoce coordenadas fijas: “The outcome is the destabilization
of literary discourse and the emergence of a literature that functions as point of intersection of
multiple cultural systems” (Nauss Millay, 12).
Por simulacro o artificio que parezca, la oralidad es detectable según Nauss Millay en
escritores como Inca Garcilaso, Felipe Guaman Poma de Ayala y en poemas como Martín Fierro.
Pacheco, por su parte lo detecta en Augusto Roa Bastos, José María Arguedas, Juan Rulfo y João
Guimarães Rosa. Niño, por último se refiere a los textos colombianos aborígenes y a trabajos
interculturales sugiriendo Cien años de soledad, Gran Sertón: Veredas, A resistivel Ascensao do
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Boto Tucuxi o etnoficción hasta la narrativa ticuna en torno de Yoi, o la uitoto de JulttiniaTnui y
Gitoma además de textos de origen africano como El Gran Cumbal en Nariño.
Todos los críticos anteriormente mencionados plantean una dualidad oral/letrada en la
que sus escritores funcionan como mediadores culturales (115). Mientras Millay se centra en
estas estrategias a modo estilístico y su efecto poético, Pacheco y Niño se refieren a la oralidad
como síntoma de resistencia frente a las certezas racionales impuestas por la letra en Indoamérica
como símbolo de poder. Mientras Niño amplía el campo a elementos mitológicos y otras formas
de expresión, Pacheco alude la “ruralidad experiencial” que ha marcado a los creadores que han
crecido en comarcas rurales y a los efectos “extrañeza” (60) en el lector, además de la energía
narrativa diferenciada de los textos que aluden a la oralidad la cual Pacheco relaciona a la
ruralidad. Según éste, es posible acceder a la oralidad por medio de la “transmisión
predominantemente sensorial, no racional” (63). En su análisis a Rulfo, Pacheco destaca: “la
posición privilegiada de lo fonético sobre lo visual, tanto en la sintomatología sensorial de los
personajes como en la importancia a veces protagónica adquirida por el sonido en el desarrollo
accional” (61). Las estrategias que aquí analizo están vinculadas al abordaje sensorial no racional
al territorio. Esta correlación primordial que devela su arraigo territorial es transmitida por medio
de una recepción de sensorialidad agudizada por medio de los sentidos. Como veremos a
continuación, dicho vínculo se define la fenomenología.
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1. 6. La fenomenología, los sentidos, el lenguaje figurativo y la toponimia como
articuladores de una ética medioambiental
1.6.1. La fenomenología
La fenomenología, formulada en grandes instancias por Hegel como “la ciencia de la experiencia
de la consciencia” (Silverman, 705) se sostiene firme en nada más que lo tangible, tal y cual lo
percibimos. Constituye, de un modo irreductible a partir de lo percibido. Esta rama filosófica, se
da según Silverman en dirección contraria a los planteamientos de Descartes, el cual sostiene una
separación entre “lo empírico y lo transcendental, entre lo objetivo y lo subjetivo y finalmente
entre el mundo y la consciencia”. Esta rama propagó asimismo un volver a la materia y un interés
por la experiencia percibida (Silverman, 704-713).
Este abordaje presupone una continua percepción de la materia, alude la capacidad
intersubjetiva de relacionarse con ella y, por derivación propia, de imponer la materia en el medio.
Este planteamiento específico se vincula a las perspectivas de Maurice Merleau-Ponty. En
Phenomenology and Perception el crítico concuerda que “Phenomenology as a disclosure of the
world rests on itself, or rather provides its own foundation” (xx). Merleau-Ponty descarta los
planteamientos Kantianos y cartesianos los cuales califica de ingenuos e incompletos y se pierden
en subjetividades sin darse cuenta de que la esencia de ser está en el mundo y en el tiempo
presuponiendo que tanto la consciencia como el raciocino no constituyen un mecanismo
preexistente al mundo real. El conocimiento, según el crítico es como un mapa que representa una
pradera, un bosque y un río. El conocimiento constituye un mapa con respecto al mundo el cual
siempre estará incompleto. La reflexión analítica, según Merleau-Ponty comienza con la
experiencia. El mundo estaba antes de reflexionar. (ix-x).
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Su perspectiva, basada en Edmund Hurssell a partir de la fenomenología planteada por
Hegel implica que tanto los gestos, la movilidad como la espacialidad constituyen parte de la
expresión corporal, un campo en el cual el ser humano devela el significado de la experiencia.
Merleau-Ponty argumenta “My existence does not stem from my antecedents, from my physical
and social environment; instead, it moves towards them, it sustains them” (xix).
La dialéctica impuesta por la selva en el hombre puede ser abordada desde el punto de vista
de la fenomenología. En este sentido, Marleau-Ponty esclarece: “The real is a closely woven fabric;
it does not await our judgment before incorporating the most surprising phenomena, or before
rejecting the most plausible figments of our imagination”. El primordial significado de la
percepción se pone de manifiesto en los trabajos que me apresto a analizar. Tanto “Cabo de Hornos”
como “Tierra del Fuego” establecen una constante fenomenológica dejando un mínimo espacio
para el diálogo ateniéndose a descripciones de hechos. Del mismo modo en el trabajo de Sepúlveda
el narrador procesa una serie de eventos aludiendo a los sentidos y a la percepción fenomenológica
otorgándoles un valor prioritario en la narración. En Balún Canán el Popohl Vuh, se centra en la
percepción sensorial de quienes primero han sentido el territorio. En este sentido, Merleau-Ponty
esclarece: Según su perspectiva, a través de la experiencia corporal el hombre se ve condenado al
significado. La percepción tiene la capacidad de unificar los sentidos. Tanto los gestos, la
movilidad y la espacialidad constituyen parte de la expresión corporal, un campo en el cual el ser
humano devela significado de la experiencia. “Every time I experience a sensation, I feel that it
concerns not my own being, the one I feel responsible for and for which I make decisions, but
another self who has already sided with the world, which is already open to certain of his aspects
and synchronized with them” (216). Basado en sus planteamientos, la fenomenología de la selva
se convierte entonces en una dialéctica que interroga el lenguaje de la experiencia—incluyendo el
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visual, el psicológico, el político y al lenguaje verbal.

1. 6. 2. Los sentidos
Como Soper plantea, el abordaje a la naturaleza se constituye a menudo como una
especie de voyerismo consumista al cual accedimos preferentemente desde una perspectiva
visual. Si amplificamos dicho abordaje, Merleau-Ponty plantea “sensation as a state of
consciousness and as the consciousness of a state, of existence in itself and existence for itself”
(208). Este abordaje parcial de la realidad vital se constituye en toda su extensión si accedemos a
ella desde una perspectiva multisensorial trascendiendo al voyerismo estético. Parece haber
unanimidad al referirse opinar que un paisaje por medio del sentido de la vista confiere al
observador un sentido de valorización frente a un ideal. Sin embargo, como se evidencia en las
novelas y poemas que me apresto a analizar las relaciones territoriales trascienden esta limitada
capacidad de observación y análisis promoviendo una sincronía (Merleau-Ponty, 216) un vínculo
territorial, un sentido de lugar.

En The Spell of the Sensuous, David Abrams reconoce el valor de la experiencia directa y
sensorial del ser humano en la fenomenología de la naturaleza lo cual nos remite al ser
constituyente como una extensión de la materia: “We gradually discover our sensory perceptions
to be simply our part of a vast, interpenetrating webwork of perceptions and sensations borne by
countless other bodies-sup ported, that is, not just by ourselves” (65). Abrams alude asimismo al
valor fundamental de este vínculo para la objetividad del hombre el cuan accede al conocimiento
intuitivo que escapa al conocimiento científico (34).
Mientras Abrams aborda la sensorialidad desde un animismo generalizado en las culturas
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asiáticas, Diane Ackerman realiza un inventario exhaustivo de la experiencia sensorial,
dividiendo los sentidos del aire: la audición y la vista, de los sentidos terrestres: el olfato, el tacto
y el gusto. A diferencia de otros sentidos, los sentidos del olfato y del gusto activan
involuntariamente la memoria. Un perfume trae el recuerdo de una época sin que la consciencia
intervenga en este remitirse de la memoria. Ackerman plantea que la calidad primigenia de los
sentidos más antiguos precede la consciencia letrada (38). Asimismo le dedica varias páginas al
sentido del olfato, al cual ella alude como el “ángel caído”. “It clear that smell is an old-war
horse of evolution we groom and feed and just can’t let go of … we don’t need it to survive, but
we crave it beyond all reason, may be, in a part, out nostalgia for a time when we were creatural,
a deeply connected part of Nature” (38). El olfato constituye una constante en todas las
narraciones que me apresto a analizar. En todos los trabajos, además de darse una sincronía se da
asimismo una intercomunicación sensorial a través de la cual un determinado sonido emite una
imagen visual a través de lo cual se despliegan varias sensaciones interrelacionadas“at which
both things and ideas come into being” (Bunkše, 219).
En “Feeling Is Believing, or Landscape as a Way of Being in the World”, Edmund
Waldemars Bunkše problematiza la relación entre el ser humano y el medioambiente
coincidiendo con los planteamientos de Diane Ackerman y de Lopez con respecto a la armonía
efecto de un “paisaje interior” y “un paisaje exterior”. Bunkše sugiere que para construir un
sentimiento territorial es necesario abordar territorios desde una multisensorialidad invocando un
sentido de coherencia que sostiene un vínculo emocional. “The Earth-bound senses of smell,
touch, taste and body sense (proprioception of kinesthesia) are best shared through stories, for
they cannot be broadcast as can sound and images” (221). Éste reconoce el valor de acceder a un
territorio desde todos los sentidos para lograr una intimidad emotiva con él y trascender de este
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modo la prisión estética. Para evocar un sentimiento que trascienda aproximaciones estilísticas y
estéticas “landscape” debe constituir una unidad basada “in one’s surroundings, perceived
through all the senses”. “Ideas, images and realities of landscapes of landscapes carry historic,
political, social and economic injustices, more often than not perpetrated by outsiders or insiders
who live and work the land” (228). Dicha perspectiva explicada por Bunkše es aseverada por
Pacheco. Mientras Lopez plantea este vínculo como armonía entre un paisaje interior y un
paisaje exterior (1999:64). Tanto este como Pacheco y Bunkše sostienen sus planteamientos por
medio de alusiones a culturas indígenas y a la oralidad (Bunkše, 221; Lopez, 1999: 64-65). Por
último, Bunkše sostiene esta interrelación de la siguiente manera: “Landscape not as a picture—a
visually derived ‘unity and coherence—but as a process” (228).

1.6.3. El lenguaje figurativo
Los textos de ficción a los cuales me referiré en este trabajo se sostienen por medio de lenguaje
figurativo. Dicho lenguaje que abarca personificaciones y metáforas, implica, citando a James W
Fernandez y Peter Seitel a una idea vinculada a un dominio concreto y común.
Fernandez se aboca a describir cuáles son los eslabones detrás de la comprensión
metafórica: un pronombre y una predicación concreta. Asimismo, explica el proceso de la siguiente
manera: “Metaphors take their subjects and move them along a dimension or set of dimensions”
(Fernandez, 58). Dicha invitación al movimiento o persuasión implica un deslizamiento hacia un
dominio a través de la cual el creador de la metáfora y su interlocutor se deslizan de una forma
continua. Para que este proceso se dé, el creador escoge un dominio común con sus constituyentes.
Ahora bien, un hombre, según Fernandez, pertenece a varios dominios: educativo, económico,
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doméstico (46).
En el caso de los trabajos ficcionales que aquí me refiero, dichas implicaciones proveen
una ilusión de oralidad. La invitación hacia dimensiones o dominios específicos están
estrechamente vinculados al territorio. “Cabo de Hornos” nos remite a actividades ganaderas y al
territorio como dominio semántico. Balún Canán y Un viejo que leía novelas de amor nos remiten
exclusivamente al dominio del territorio el cual actúa como única dimensión semántica. De esta
forma se construye un origen común y se transmite un sentido de pertenencia, inclusión y origen
común.
En “Haya Metaphors of Speech”, Seitel detalla los abordajes metafóricos y los dominios
semánticos utilizado del grupo étnico Haya, indagando las dimensiones semánticas utilizadas por
éstos para expresarse y dar cuenta de su conocimiento de mundo diferenciado. Seitel revela
asimismo una serie de valores aludidos por su conocimiento de mundo el cual construye ejes que
dan cuenta de homologías específicas. En este sentido, agrega, “As metaphor is a movement from
one semantic domain to another, a study of metaphors reveals how a given society moves between
their indigenous defying domains” (66). Dichos conceptos son pertinentes al trabajo que me
apresto a analizar.
Tanto de “Cabo de Hornos” de como “Tierra del Fuego” se deducen homologías
diferenciadas relacionadas con actividades vinculadas al cuidado y mantención de animales
además de homologías que implican como dominio común actividades ganaderas y el territorio.
Así también se da en Balún Canán y Un viejo que leía novelas de amor en relación específica al
dominio territorial. Estas “homologías entre el lenguaje y otros aspectos culturales” (Seitel, 67)
remiten a la articulación de realidades por parte de grupos que residen en estos territorios. Si el
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narrador está enganchando a sus interlocutores por medio de estas metáforas que aluden uno o más
dominios comunes no tan solo se comparte un vínculo común. Dicho vínculo se transmite a una
cantidad de lectores quienes asimilan esta pertenencia. Dicha interlocución en continuidad, según
Fernandez plantea, promueve sentimientos comunitarios, orígenes comunes, un vínculo de
pertenencia o de otra forma o la falta de comunidad o exclusión, un retorno común a sus orígenes
(50). En resumen, plantea una ética ecológica asimilada por sus lectores.
Mi propuesta es que por medio de estas metáforas que a veces funcionan como
personificaciones contextuales, el lector se convierte en testigo de una suerte de performance, o
storytelling, a través del cual un narrador apela a constituyentes con los cuales comparte uno o dos
dominios comunes. Se crea de este modo la ilusión de oralidad. El lector se hace testigo de este
proceso continuo se incorpora paulatinamente a él. Como sucede con las prácticas culturales de
storytelling las cuales implican una multisensorialidad, al hacerse testigo de este enganche, de esta
continuidad va integrándose paulatinamente a un dominio inmaginario al cual apelan un narrador
y sus constituyentes.

1. 6. 4. La toponimia:
La toponimia consiste en el estudio de los nombres de los lugares a través del paso del tiempo.
Dichas nomenclaturas las cuales evidencian características espaciales de un lugar y
comparaciones contextuales entre otras, nos remiten a un sentido igualitario de pertenencia
arrojan una pluralidad de información (Dorion citado por Tort, 1). La toponimia alude, según
Dorion, tanto a coordenadas temporales como a coordenadas espaciales (Dorion citado por Tort,
3). Los cambios de los nombres de ciertos lugares se dan por concepto de cambio lingüístico o
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cambio geográfico. Dichas apreciaciones corresponden a determinadas concepciones culturales
del mundo y a un conocimiento del lugar. Constituye asimismo un instrumento de comunicación
y de demarcación de territorio.
Asimismo, Gabriel Martínez reconoce el significado de los topónimos y el reflejo de una
comunidad en estos. Dicho reconocimiento devela, según el crítico, su complejidad (79). La
toponimia crea el lugar: en un continuo natural de límites imprecisos. Dichos límites nos remiten
asimismo a quienes han sido sus habitantes y a su conocimiento de mundo funcionando de un
modo parecido a las homologías puesto que revelan concepciones y realidades diferenciadas
caracterizando a una cultura determinada. “El topónimo crea unidades discretas y va definiendo
lugares según 1os criterios de cada cultura (59). Martínez asimismo reconoce que a través de la
toponimia, un lugar se proyecta en toda su complejidad (60). Tanto Balún Canán como Un viejo
que leía novelas de amor aluden a la toponimia para plantear la pertenencia y presencia
territorial. Ahora bien, mientras que Balún Canán y los relatos de Lienlaf se remiten a los
nombres toponímicos como estrategias de presencia y resistencia territorial. Veremos que en Un
viejo que leía novelas de amor se constituye como un principio develador de valores
diferenciados. A partir de topónimos que remiten a las colonias y a su conocimiento de mundo,
se caracteriza una cultura que impuso sus nomenclatura a los topónimos los cuales revelan
evidentes incongruencias. En Balún Canán el territorio y sus topónimos revelan aspectos
culturales del pueblo quiché vinculados estrechamente a sus valores territoriales y a su
cosmovisión.
1.6.5. La simbiosis
La simbiosis remite a una interacción fenomenológica desarrollada predominantemente por los
seres bióticos arraigados en conjunto a determinados territorios. Se centra en la interrelación
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mantenida por una serie de especies, incluyendo al hombre. Dicha relación estrecha alude un
territorio determinado, una cantidad de tiempo determinada a través de la cual organismos
desarrollan una interrelación mutual o lateralmente beneficiosa.
Para el propósito de este trabajo, me remitiré a este concepto para aludir la interrelación
de los seres en “Tierra del Fuego” y “Cabo de Hornos”. En ambos relatos los hombres han
desarrollado una relación estrecha con los seres no humanos las cuales son mutuas, a veces
parasíticas. Como veremos en este relato, la paridad simbiótica se rompe con la llegada de las
estancias ganaderas y la industrialización.
Juan Gabriel Araya Grandón define la simbiosis como “la asociación viva de especies
diferentes, en su sentido más alto, con el objeto de describir las interrelaciones que instaura con
su entorno el hombre asentado en las lejanías meridionales” (Araya Grandón 43). Ahora bien, la
simbiosis no constituye una capacidad que puede ser evocada por medio de narraciones y
transmitida. Esta “asociación viva” implica una interrelación evidentemente fenomenológica que
hemos aprendido pero que según Merleau-Ponty hemos olvidado gracias a una sobrevaloración
de las ciencias racionales: “We have unlearned how to see, hear and generally speaking feel, in
order to deduce from our bodily organization and the world as the physicist conceives it, what
we are to see, hear and feel (229).
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1. 7. La ecocrítica como herramienta conceptual
La relación entre el hombre y el medio ambiente ha sido abordada literariamente por cientos de
años en la literatura universal. Asimismo, el estudio de la relación entre el hombre y la naturaleza
ha recibido varias denominaciones, entre ellas, la literatura pastoril, la ecología humana y el
regionalismo. La ecocrítica, una escuela literaria relativamente reciente, consiste—y para eso me
baso en el planteamiento de Cherryll Glotfelty— en el estudio de las relaciones entre la literatura
y el medioambiente.
Los estudios preliminares que dieron pie al desarrollo de esta escuela de crítica literaria
se originan en Estados Unidos. “The Comedy of Survival" (1974), un ensayo de Joseph Meeker,
puso de manifiesto la falta de conexión entre el hombre y la naturaleza como una de las
características destructivas de la civilización, un hecho ratificado por ecocrítica de William
Rueckert en su ensayo de 1978. Esto dio como resultado pequeñas obras a manifiestos globales
que comenzaron a proliferar entre académicos norteamericanos entre ellos, Glotfelty, Ursula
Heise y Lawrence Buell, a los cuales ya he previamente mencionado además de López y
Lawrence Coupe desde Inglaterra, entre otros. Hoy en día, dichos manifiestos son mantenidos y
actualizados sistemáticamente por la Asociación de Estudio de la Literatura y el Medio
Ambiente (ASLE) que data desde los años noventa.
Este abordaje teórico, el cual emergió como una forma de aunar esfuerzos para consolidar
un estudio crítico, carece de una metodología concreta y se articula a partir de un abordaje
interdisciplinario el cual ha producido perspectivas diferenciadas. Tanto Glotfelty, como Buell,
Coupe y Heise implican un abordaje ecocrítico que se remite a sus propios campos de estudio y a
sus propias. Sus propuestas están a menudo enraizadas en la instauración de un sentido ético y la
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continuación de esta disciplina y una praxis relacionada con el medioambiente.
Una figura central en esta rama de estudio es Buell el cual define la ecocrítica como el
estudio de la literatura que plantea un compromiso con la praxis del medio ambiente, (Citado en
Coupe, 5). Coupe, por otro lado, caracteriza la ecocrítica como una posición ética frente a la
naturaleza no humana (4). Mientras Heise mantiene una posición férrea en cuanto a las
directrices de la ecocrítica y su diferenciación de los estudios postcoloniales, estableciendo que
“ecocritics value ideas of purity in regards to ecosystems and places, while postcolonialism have
primarily focused on moments of hybridization and border crossing (Nixon citado por Heise,
2010: 253), Glotfelty por su parte, entrega directrices para el rol de la “ecocríticas” y está
abocada a expandir el territorio aludiendo a una polinización. Ésta le asigna a la literatura y a la
crítica literaria la responsabilidad de influenciar el cambio climático (1996: xix). Glotfelty
asimismo distingue en la ecocrítica un desarrollo parecido al de los estudios del feminismo.
Primero, se planteó en sus comienzos como un movimiento teórico limitado a analizar la
presencia, el canto y alabanza a la naturaleza. Luego, la ecocrítica pasó a una segunda etapa que
se caracterizó por enfoques revisionistas hacia los estudios culturales que detectaban la ausencia
y la presencia del tema de la naturaleza en la literatura. Ello permitió que se fuera ampliando
hacia otros campos como el eco feminismo y la ecocrítica postcolonial. En su tercera etapa,
comienza a definir planteamientos diferenciados a partir de eco feminismo y ecología profunda
además de perspectivas culturales diferenciadas. Ahora bien, Heise sostiene que la crítica plantea
un ideal similar en tanto sus abordajes son diferenciados. En pocas palabras, “is not an easy field
to summarize” (2006: 506).
Las teorías ecocríticas, originalmente provenientes de Norteamérica, sugieren una toma
de conciencia con respecto al medioambiente dentro de los debates literarios lo cual se espera,
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según indican los expertos, promueva una ética ecológica. Este campo presenta una
diversificación que va a la par de los estudios culturales, puesto que los cambios biotecnológicos
facilitaron el estudio de los abordajes culturales en reacción a la naturaleza (Heise, 2006: 506).
Asimismo, durante su tercera etapa han promovido un intenso diálogo con perspectivas
ecocríticas diferenciadas y articuladas en otros países: Inglaterra, Japón, Australia,
Latinoamérica y África.
Es importante destacar que las literaturas minoritarias no se han asimilado fácilmente a la
ecocrítica. Puede que ello se deba, según Heise, a que la literatura afroamericana, por ejemplo,
asocia la temática de la naturaleza a territorios que recuerdan la esclavitud y la persecución
(Wallace y Armbruster citados por Heise, 2006: 508).
Es importante asimismo plantear que durante los últimos treinta años la ecocrítica se ha
ampliado progresivamente a otros continentes los cuales comienzan a analizar dentro de los
estudios de teoría literaria perspectivas medioambientales de modo retroactivo. Sin embargo,
debido a su carácter interdisciplinario, los estudios de ecocrítica se mantienen en el borde del
debate central de los estudios postmodernos y de los estudios culturales. Como planteé
anteriormente, la ecocrítica, que en estos momentos se define en tercera etapa, es una
exploración de diferenciaciones internas con respecto al tema (Adamson and Slovic, 6).
Ahora bien, The Future of Environmental Criticism, de Buell, constituye un manifesto de
literatura medioambiental—el propio Buell prefiere desentenderse del concepto de ecocrítica—
sin dejar de sugerir análisis literarios que aludan a la literatura medioambiental. En su texto se
remite a una variedad de análisis que sugieren una paulatina amplificación del tema conforme va
desvinculándose de los planteamientos emersonianos. Su planteamiento de una poética
medioambiental se basa en los planteamientos de Walt Whitman y en las aproximaciones
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literarias estadounidenses de Angust Fletcher. Dichas aproximaciones remiten a que un texto
medioambiental articula “natural ensemble” o “todo natural” (traducido por mí). “What is
distinctive about the “environment-poetic” is “a special kind of natural ensemble, where drama
and story are not the issue, when emotion is subordinate to the interrelation of all participants”
(2005: 50). Quisiera centrarme en estos tres aspectos para analizar la poética de los tres creadores
que aquí planteo quienes sugieren una poética medioambiental distintiva. Tanto di Giorgio, como
Vicuña y Lienlaf, develan aspectos exclusivas de la ética ecológica latinoamericana que remiten,
como veremos más adelante, a elementos que rebasan esta definición.

1.7.1. Patrick Murphy y su aproximación a una ecocrítica bahktiniana
En The Future of Environmental Criticism, Buell proporciona una serie de aproximaciones
viables para acceder a lo que él denomina literatura medioambiental asimilando conceptos de
ecología para describir procesos narratológicos. Citando a Anis Bawarshi, Buell utiliza las
funciones medioambientales para aludir el campo literario argumentando que: “Genres and texts
are themselves arguably ‘ecosystems,’ not only in the narrow sense of the text as a discursive
‘environment’ but also in the broader sense that texts ‘help reproduce socio historical
environments’ in stylized form” (2005: 44). Esta intersección de aspectos ecológicos y aspectos
dialógicos no es la única. En “The Procession of Identity and Ecology”, Patrick Murphy examina
varias novelas que actúan como “cautionary tales” descartando las premisas que liberan al
hombre de su responsabilidad dentro del medioambiente. Asimismo, Murphy establece un
abordaje ecocrítico que explica a través de la propuesta de Mikhail Bakhtin. Una multiplicidad
de voces devela según Murphy el interactuar dentro de una intersubjetividad sistémica
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empoderando a los lectores “to look at themselves through the eyes of another, or through
playing out the implications of readers’ current lifestyles, beliefs, values or daily behaviors” (88).
Dicha estrategia sirve asimismo, según Murphy, como un catalizador para los planteamientos
ecológicos.
La teoría de Murphy es aplicable a la novela Balún Canán. Sin embargo, en este sentido
no sirve para mirarse a si mismos a través de los ojos de otros sino más bien para revelar cuan
dispares pueden ser las valorizaciones territoriales entre quienes viven en un mismo lugar. Es
evidente que este aspecto revela la intersubjetividad de sus personajes. Esta dialógica sirve para
proporcionar diversas perspectivas de quienes viven y conviven dentro del territorio de la selva
lacandona. Da cuenta de diversos testimonios develando la desvinculación de la experiencia del
territorio en el cual están algunos personajes. Establece asimismo una disonancia entre estos
personajes con la voz de la niña, cuya voz accede a la realidad de la novela desde una matriz
diferenciada en sintonía con el territorio.

1.7.2. El bíoregionalismo
El bíoregionalismo es el estudio ecológico que se centra en los fenómenos de un determinado
territorio tomando en cuenta las fronteras naturales. Varios ecocríticos aluden esta perspectiva
para referirse a un contexto que se enfoca en aquellas “nonrigid boundaries that differ from
political borders like those around counties or nations” (Lane, 2012: 50).
Según The Bioregional Imagination: Literature, Ecology, and Place se aboca, por
ejemplo, al carácter geográfico, climático, hidrológico y ecológico que sostiene comunidades
humanas y no humanas (Robert L. Thayer Jr. citado por Glotfelty y Lynch, 3). Dicha definición
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alude asimismo a los sentido, según Glotfelty y Lynch: “Diferent bioregions look, smell, taste,
sound, and feel different. We sense the transition between bioregions with our whole bodies (5).
En The Future of Environmental Criticism, Buell distingue la literatura regional del
bíoregionalismo sugiriendo que la primera plantea vulnerabilidades, no así el bioregionalismo
(Cheney citado por Buell, 88). Aún así Ursula Heise sugiere que el bioregionalismo sostiene
limitaciones explicando que el enfocarse en aspectos locales impide una visión totalitaria: “The
kinds of in-depth experiences of place advocated by bioregionalism” argumenta, “are
increasingly difficult in an age of globalization and are inadequate to the worldwide task we
face” (2012: 55-62).
A pesar de que no asume un programa específico, el bíoregionalismo establece un
diálogo el cual llevado a la práctica aborda particularidades territoriales transnacionales que
dependen del estado o región en la cual se dan. Algunas comunidades bióticas son compartidas
por estados y naciones, hecho que permite apreciar las maniobras estatales y nacionales y cómo
estas impactan el medioambiente. El bíoregionalismo abarca aspectos no bióticos: la geografía,
el clima, las formaciones territoriales (una cordillera, un desierto, una meseta) así como la
comunidad biótica: los seres humanos y los no humanos. Asimismo estudia el modo de
determinar la interrelación y lo que sostiene o no una bioregión concentrándose en lo mejorable.
Tanto “Cabo de Hornos” como “Tierra del Fuego” son relatos narrados desde una óptica
bioregionalista. En otras palabras abarcan regiones que comprenden varias fronteras geopolíticas.
Estos cuentos abarcan la comunidad biótica y abiótica que comprenden zonas geográficas
compartidas por Chile y Argentina. Ambos relatos desconocen estas fronteras. “Tierra del
Fuego” por su parte se centra en aspectos históricos que acaecieron en Argentina y Chile como
fue el advenimiento de la ganadería, la fiebre del oro y la industrialización los que afectaron el
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territorio ocasionando exterminio de la etnia selk’nam, la explotación minera y el exterminio de
animales para la venta masiva en Europa. Asimismo, Un viejo que leía novelas de amor se centra
en aspectos bioregionales puesto que se remite a la amazonia ecuatoriana abarcando aspectos que
aluden a los nueve países que abarca el bosque fluvial.

1. 8. Planteamiento, objetivo principal y objetivos secundarios
Según Katherine Soper, la idea occidental de “la naturaleza” ha permeado los registros de los
hablantes comunes para, muchas veces, expresar ideas opuestas y una gran variedad de
conceptos y relaciones. Debido a ello, se detectan una serie de variables de diferenciación y
discontinuidad con respecto al tema de la ecología, síntesis y diferenciaciones que pueden ser
manejados a su antojo por intereses institucionales, sociales y científicos que no están del todo
resueltos. Ileana Rodriguez hace otro tanto con respecto a los territorios selváticos
latinoamericanos.
No es un secreto que el discurso ecológico está presente en debates humanistas y
literarios se van reconfigurando accediendo a una ética global. Este paradigma medioambiental,
el cual aborda temáticas pertinentes a los sistemas ecológicos desde todas las disciplinas plantea
una encrucijada. Los vilipendiados territorios selváticos vuelven a ocupar la tarima del mensaje
medioambiental de orden global. Estas manifestaciones son pertinentes puesto que las realidades
y vínculos regionales se yuxtaponen con los discursos globales y las narrativas homogéneas
medioambientales. Pretendo dar cuenta de este bombardeo temático que constituye un vertedero
narrativo y una temática prevalente la cual trae consigo, como los paradigmas previos, su justa
cuota de homogeneidad que no se puede pasar por alto.
Este campo emerge como un punto de vista ventajoso que constituye un espacio que no
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ha sido explorado de forma extensa por la literatura latinoamericana. Si bien es cierto, conforme
escribo mi trabajo las perspectivas ecocríticas van en incremento y el radio de aproximaciones se
amplía vertiginosaments, considero asimismo oportuno y urgente contextualizar el discurso
ecológico y la eco crítica dentro del terreno latinoamericano como actos gutural de
territorialidad. Asimismo considero oportuno aplicar propuestas literarias que den cuenta de
cómo se articulan los territorios selváticos desde un punto de vista ecológico exclusivo a
Latinoamérica y por medio de ello, comprobar cómo éstas reflejan convergencias y divergencias,
además de ambivalencias y tensiones con el discurso ecológico global.
Mi objetivo es examinar cómo la selva se manifiesta a través de “Tierra del Fuego"
(1944) y "Cabo de Hornos" (1956) de Francisco Coloane (1910-2002), Balún Canán (1957) de
Rosario Castellanos (1925-1974) y Un viejo leía novelas de amor (1989) de Luis Sepúlveda,
además de poesía selecta de di Giorgio, Vicuña y Lienlaf se plantea un principio emergente de
autoridad local planteado desde una concreción territorial que inserta al hombre en su
fenomenología.
A la luz de la evolución simbólica del tropo de los territorios latinoamericanos, el
discurso ecológico constituye en algunas ocasiones “el ingrediente gourmet” (enfatizado por mí)
lo cual le otorga a estos texto literario tanto un orden de valoración estético por estar en boga y
como consiguiente una plataforma para su recepción segura.
Propongo un planteamiento diferenciado de la naturaleza reflejado en textos los cuales
han ido emergiendo paulatinamente cuan hongos se cuelan por entre las ranuras del concreto de
un vertedero narrativo durante el siglo XX. Estos se entrelazan con otros textos constituyendo
una red que interactúa, una transmisión de valores a partir de un vínculo territorial. Estos textos
no se refieren un territorio a proteger para apreciar o celebrar. Más bien dan cuenta de un lugar
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ocupado, vivido, palpado, tocado, olido y sentido por supervivencia para mejor o para peor
articulando diferenciaciones y tensiones entre esferas locales y contratos hegemónicos globales. 5
Este análisis ficcional y poético de la concreción fenomenológica constituye un atajo
existencial, una emboscada de la experiencia vital que limpia y esclarece los escombros y el peso
semántico de cinco siglos de vertedero narrativo sobre el territorio amazónico. Emerge una
amazonia que obliga a sus agentes a interactuar en una interreciprocidad sensorial trascendiendo
aspectos identatarios dentro de un contexto latinoamericano, estableciendo demarcaciones,
diferenciaciones frente los planteamientos ecológicos homogéneos. Hommi Bhabha se refiere a
estos espacios híbridos como un “third space” o “new structures of local authority” (Rutherford,
211). En estos textos la selva es, simple y llanamente lo que es desde lo concreto donde por
distintas motivaciones, el hombre humano entra en contacto sensorial con lo no humano
desarrollando o no un sentido territorial.
No quiero decir con ello que estos son los únicos escritores y poetas que ponen al
manifiesto estas prácticas. Tampoco quiero sugerir que esta estética sensorial se refiera
exclusivamente a los territorios selváticos. Es un hecho, que presentan una subversión a la
naturaleza occidentalmente concebida como un paisaje y desde una otredad constituyendo una
contramano de la estética, una impronta diferenciada aludiendo una sintonía subyacente,
palpitante, arrasadora y tenaz.
Se detectan en estos trabajos esferas que se yuxtaponen y prioridades locales que se
hacen manifiestas en esta inmediatez sensorial, como por ejemplo, las construcciones culturales

En “Industrialización truncada: globalización, postfordismo y degradación socio ambiental en la amazonía” Edna
Castro señala: “Mientras tanto, junto con las angustias probables del fin de siglo, hoy nos enfrentamos a una
situación insólita en la que los problemas regionales y nacionales tienden cada vez mas a una articulación global. La
busqueda de solución a la crisis del modelo de acumulación fordista ha llevado a una reducción del bienestar en los
países desarrollados. Pero, en función de la globalización, es justamente en los países menos desarrollados donde
esta recayendo el costo de la recuperación de los ‘grandes’” (35).
5
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de los habitantes originarios de América Latina y la cosmovisión indígena o bien la oralidad,
como aproximaciones desde una ruralidad. Cada uno de estos textos ofrece prioridades
diferenciadas en cada territorio específico. Como resultado, esta configuración territorial desde
una concreción se impone. Si la simbología hegemónica enmascaró los territorios selváticos con
un vertedero de discursos que la naturaleza va, como un jardinero constante y trabajador,
sensorialmente carcomiendo con el paso del tiempo, considero pertinente dar cuenta de esta
reforestación literaria. Citando a Spivak, en estos textos el territorio, por quinientos años y más el
subalterno hace su voz manifiesta y puede dar cuenta del vínculo vital.
Ambos cuentos, "Tierra del Fuego" (1944) y "Cabo de Hornos" (1956) presentan
metáforas sensoriales que abarcan varios sentidos. De este modo se antepone la experiencia a las
ideas y se sintetizan asociaciones agudizando la transmisión de valores territoriales. Ambas
narraciones se refieren un lenguaje figurativo (Fernandez 40-48; Seitel; 60) aludiendo a dominios
territoriales en una continuidad. Al acceder a esta intercomunicación se va amplíando
paulatinamente el dominio del lector. Al leer una serie adjetivos que describen varias sensaciones
dentro de una oración, se concibe, por un lado, la intimidad con el territorio y por otro, la
urgencia, la síntesis de la experiencia vital que funciona como herramienta de transmisión de
valorizaciones pertinente a comprensiones de realidades diferenciadas. Junto a la amplificación
sensorial, se dan además descripciones de la naturaleza habitada por un narrador omnisciente
vinculado con los elementos locales no humanos al territorio. Al reducir los diálogos de
personajes a pequeños gestos, el lenguaje pasa a ser secundario o aledaño a la transmisión de
valores territoriales.
Tanto los personajes en “Tierra del Fuego” como los personajes en “Cabo de Hornos” se
atienen de una forma u otra a las leyes humanas del mundo civilizado que su permanencia en el
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territorio selvático termina por relativizar. Según el propio narrador relata, los hombres que
llegan a este rincón del mundo arrancan de la civilización donde han roto reglas o se aferran
demasiado a ellas puesto que van en busca de fama y riqueza que recibirán siguiendo este
principio jerárquico y social. Unos arrancan de ellas y de los castigos al infringirlas, otros buscan
recibir la recompensa de ganar dinero y fama rápidamente a través de la venta de oro o pieles
para salir de lo que consideran un infierno en la tierra y ser reconocidos, de este modo, por un
orden social distante. Pero la inmanencia de los ciclos relativiza sus esfuerzos con resultados
asombrosos y horrorizantes. Como veremos más adelante, las personificaciones contextuales que
iluminan los párrafos sugieren un vínculo común entre todos los seres a través de una red de
reciprocidad que relativiza la auto referencialidad de sus habitantes como “libres”
apabullándolos y sometiéndolos al mismo espacio sensorial que la naturaleza y sus organismos
no humanos.
A pesar de ceñirse ferozmente a las leyes de la civilización tanto para arrancar de ellas
como para buscar la riqueza que en un contexto civilizado les traerá la gloria, los personajes
acaban por manifestarse como organismos humanos receptores directos de los ciclos vitales a los
que deberán acomodarse. Si bien es cierto, han escapado de las leyes de los hombres, al entrar en
contacto directo con los organismos no humanos continúan sujetos a los eslabones naturales de
reciprocidad. Quienes planean hacerse ricos rápidamente, mermando ciclos, matando lobeznos y
vendiendo las pieles o cosechando oro entran en colisión contra la inmanencia de la naturaleza,
los ciclos, el nacimiento y la muerte.
Mientras en “Cabo de Hornos” hombres y animales habitan fiordos, canales y glaciares
sin importar la procedencia, éstos comienzan a mimetizarse con los seres no humanos que los
rodean, en “Tierra del Fuego” dos hombres arrancan del “Rey del Páramo”, unidos en su
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condición de fugitivos, hasta que el encuentro oro los separa. En “Tierra del Fuego”, Pedro, un
preso fugitivo que revienta lobeznos para sacar provecho de su piel, termina agonizando entre
jadeos en “La Pajarera”. En “Cabo de Hornos” un viejo buscador de oro se desangra lentamente,
lanzando graznidos como el pájaro agonizante y arrancando como rata del “Rey del Páramo”.
Todos están sometidos por igual al destino cíclico de supervivencia, competencia, adaptación y
muerte.
En Balún Canán, el latifundio protege a la familia Argüello de la selva la cual vive
rodeada de sirvientes indígenas a los que debe de muy mala gana alfabetizar. La relación
sensorial de la niña y la manifestación de los elementos: el viento, el agua, el fuego revela la
osificación de varios discursos coloniales, religiosos, económicos y sociales. La interacción
recíproca entre los habitantes humanos y los elementos no humanos es transmitida oralmente por
la nana quien cría a la hija menor, de este modo la niña ve lo que su familia no puede ver. La
experiencia multisensorial de la niña alude la sincronía fenomenológica (Merleau-Ponty, 216).
Su sensorialidad contrasta con las marcadas referencias religiosas de su madre. Tanto ella como
sus parientes entran en fuerza de choque con los sirvientes los cuales se muestran protegidos por
la cosmovisión indígena. El principio de sensorialidad manifestado por la niña y aludido por el
Popol Vuh se desencadena sobre la Selva de Chactajal resultados inesperados e intempestivos
(Botkin 72; Balgooyen 1200).
A pesar de que la novela comienza en primera persona, son varias las voces que emanan
del texto conforme los hechos se van desencadenando, acallando la voz de la niña quien va
creciendo y se inserta cada vez en la mentalidad de latifundio. En ciertas instancias emerge este
sentido territorial transmitido por la nana. Es posible, utilizando teorías de la etnoliteratura y de
los estudios rurales, detectar cómo la impronta de “la ruralidad experiencial” (63) se filtre para
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constituirse al final de la novela como un principio de autoridad local. El catolicismo y la nación
constituyen cedazos simbólicos a los cuales acuden para digerir la visceralidad de una realidad
orgánica, las leyes y demarcaciones geopolíticas son utilizadas para controlar a sus habitantes
indígenas. Pero no los protege del viento, del fuego, ni del agua. La naturaleza cumple su ciclo y
este discurso es absorbido por un principio emergente de autoridad local.
Ahora bien, mientras la niña Argüello acude a la inmanente interrelación con los
elementos no humanos para poder sobrellevar la vida en medio de la opresión y el conflicto, José
Bolívar Proaño acude a las novelas de amor para escapar a ratos de la interacción recíproca que
la selva le impone en su inmediatez. Un viejo que leía novelas de amor narra la historia de un
otavaleño serrano casi analfabeto quien llega a colonizar un trozo de terreno cerca del río
Nangaritza. En su esfuerzo consciente para sobrevivir, el colono distingue entre la sensorialidad
y la imaginación leyendo novelas de amor que el doctor le trae desde la ciudad. En una dinámica
que se desarrolla a lo largo de varios años de supervivencia, Proaño aprende de los nativos del
territorio prácticas para sobrevivir el clima y la abrumante espesura del territorio. A diferencia de
Balún Canán su relación con ellos es de igual a igual. Las prácticas que imita de los Shuar lo
ayudan a sobrellevar su existencia interconectada con las otras especies, hecho que lo hace una
especie de viejo sabio. La novela da cuenta de la fisura entre la inmanente selva y la estructura
política limitada que pretende gobernarla y que traiciona sus propias premisas. Pero las
relaciones naturales no pueden esquivarse puesto que son más absolutas en comparación. El
relato que va imbricado directamente con el discurso ecológico—el libro está dedicado al
activista brasileño, Chico Mendes, asesinado en 1988; asimismo realiza una inversión paradójica
del rancio efecto de la dicotomía civilización y barbarie y de la colonización.
Al igual que “Tierra del Fuego” y “Cabo de Hornos” Luis Sepúlveda presenta un
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narrador biográfico hermanado con el territorio. Sin embargo, a diferencia de éstos, su
dependencia del tema ecológico moraliza la trama lo cual alude a los planteamientos de
Greenwood abarcando una perspectiva denominada “place consciousness” a partir de la
transmisión y articulación de lo que constituye un “storied landscape” (1-3).
Ahora bien, estos tres autores presentan una relativa vigencia. Francisco Coloane, quien
ganó el Premio Nacional de Literatura en 1964, recibió la Orden de Artes y Letras por parte de
Francia en 1997. Sepúlveda, exiliado de Chile durante la dictadura de 1973, se hizo relevante
durante 1989 cuando ganó el Premio español, Juan Tigre, entretanto Balún Canán, escrito en
1957 por Rosario Castellanos cobró retroactiva vigencia durante el conflicto de Chiapas en 1994.
Los tres autores dan cuenta de las corazas discursivas que los personajes utilizan para protegerse
temporalmente de la reciprocidad inmanente de los apabullantes ciclos que les competen a ellos
por un contrato vital. Los tres autores sugieren desde una impronta territorial vinculada a la
literatura oral y a las cosmovisiones indígenas un principio emergente de autoridad local.
La poesía da cuenta de otras relaciones que no por ello son menos pertinentes. Los
trabajos escogidos de di Giorgio, Vicuña y Lienlaf enfatizan la inmanencia y la trascendencia de
la naturaleza mediante la descentralización del territorio selvático usando para ello diferentes
perspectivas. Mientras di Giorgio apela a perspectivas de interconexión, Vicuña y Lienlaf apelan
a elementos pre culturales y pre subjetivos que cuestionan los límites del lenguaje haciendo
hincapié en la comunicación dentro y más allá del significante en la cual éste se descentra y un
"nuevo mundanización del mundo es creado" (Spivak citada por Sardar, 117). Estos asimismo
abarcan una concreción distintiva que negocia temáticas postcoloniales.
Para ello abordo la sensorialidad desde las premisas de Buell basadas en la poesía de
Walt Whitman el cual establece que un texto poético debe constituirse como un universo dentro
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del cual funciona un ensamblaje cuyos agentes se interrelacionan por igual en una dinámica que
prima por sobre las emociones o el drama (2005: 50). Como expliqué anteriormente, dicha
aproximación teórica amplía el enfoque lo que facilita el análisis medioambiental de poemas
específicos de ciertos autores; sin embargo también lo problematiza en el caso específico de
América Latina, territorio en el cual la justicia social y la ecología están inevitablemente
imbricados.
El mundo marosiano plantea un inaudible universo, un ensamblaje insustituible dentro
del cual se borra la frontera que separa la flora, la fauna y los humanos los cuales son en su
mayoría los miembros de su familia. Los agentes que alude el poema se interrelacionan
constantemente produciendo una sensación de vértigo. Si bien es cierto, la sensorialidad es
aludida, se deduce de sus poemas un principio de interconexión irrevocablemente aunado al
territorio rural que alude un ensamblaje que aunque inexorable, constituye un universo
diferenciado dentro del cual todos sus agentes se relacionan por igual. Cecilia Vicuña sostiene,
dentro de su poesía sensorial, varios planteamientos que me parecen pertinentes para mi análisis.
Su trabajo, el cual por cuarenta años ha abarcado fuentes primigenias latinoamericanas, dialoga
con esta sensorialidad. Tanto así que sus poemas son a menudo actuados en performances que
evocan sensaciones, acompañadas de sonidos guturales que se sostienen en la experiencia vital
de sus lectores estrategias de oralidad por medio de sus presentaciones que las traen a la vida.
Finalmente, La poesía bilingüe de Lienlaf no sólo transmite sintonía con el territorio selvático,
sino también la voz colectiva de su silencio forzado, develando aspectos postcoloniales6. La voz
lírica es un manifiesto de intimidad entre el ser humano, la flora y fauna accediendo por medio

6

Para el propósito de este trabajo, he decidido omitir las traducciones al mapudungun de Leonel Lienlaf las que no
constituyen una traducción literal. Es un acto simultáneo que transmite el mismo sentido, según el autor para lo cual
no siempre existen palabras en el español.

77

de ello a una cosmovisión que implica un modo no simbólico de vivir en el mundo (Soper, 59).
Sin embargo, estas reacomodaciones se hacen desde la localidad territorial un universo
diferenciado, un “todo natural” (Buell: 50) dentro del cual todos sus agentes tienen una
participación, implicando y denunciando un desarraigo obligado el cual éste se empeña en
mantener.
Todos los relatos y poemas que aquí analizo representan un fuerte énfasis en los sentidos,
los cuales sirven como vehículos para la transmisión de sensaciones (Ackerman 38; Abrams 3475; Merleau-Ponty 207-234) enfrentándose a un lector adormecido por las ideas de la selva. Los
poemas dan cuenta de esta relación a través de diferentes perspectivas ampliando la consciencia
hasta un campo de expresión constituido por la experiencia vital. Los relatos de ficción sugieren
asimismo diferenciaciones con respecto a las aproximaciones ecológicas latinoamericanas en
relación a lo que constituye y no constituye en este caso un poema medioambiental.
Pretendo explorar cómo estas obras literarias reflejan la complejidad y la especificidad
del territorio selvático de La selva lacandona, los territorios amazónicos de Ecuador, el bosque
fluvial de Chile. Asimismo, a través de la poesía, pretendo explorar la región de Salto en
Uruguay, el bosque fluvial de Valdivia, en Chile y el concepto planteado por Vicuña que
establece un lugar sensorial transhemisférico que transmite una sensorialidad.
En un mundo de cambios transformadores en lugares que son sitios y de sitios que no
equivalen necesariamente a territorios, las interrogantes literarias se yuxtaponen a un discurso
ecológico en el que la selva es sinónimo de lo que es: un tercer espacio que debe ser re
articulado a partir de lo concreto en toda su incoherencia y complejidad territorial que alude una
innegable interconexión fenomenológica que ya no puede ser soslayada.
Citando a Niall Binns, el hombre, como toda materia, no existe independientemente; sin
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sus relaciones carece de fundamento, es la relación de intercambio la que otorga al ser papel
como individuo; no se concreta en el mundo virtual, sino más bien en un contexto real, de la
materia que lo sostiene dentro de un todo, dentro de la cual él es relación. Es en la función del
estar y no del ser la que consolida su existencia y su trascendencia material (18-19). Ahora bien,
la posición intermedia del hombre no sería producir, contemplar, sino asumir esta inmersión
material en un intercambio ejecutor de la materia que sostiene desde una bacteria hasta los
cuerpos celestes. Negarlo constituye negarse.
Dicha interdependencia se plantea en el caso del texto medioambiente latinoamericano
por medio de un camino de vuelta hacia la territorialización. El vínculo sensorial que plantea el
territorio conlleva a que los humanos sostengan una interrelación multisensorial dentro de él
provocando una vuelta a la territorialidad.
Soper comenta, sugiriendo la posible alienación.
Moreover, whatever loose sense we might make of the idea of human alienation
from ‘nature’, to speak of this as if it were a universally recognized feature of the
human condition is to project Western relations and sensibilities onto other
societies and hence to overlook the very divergent forms of human interaction
with the natural world at different times and cultures. (2011:1)
Si como establece Soper desde los estudios culturales europeos que aluden a la literatura inglesa,
las proyecciones con respecto a la naturaleza están pasando por alto sensibilidades de otras
sociedades y culturas. ¿Se aplican estas generalizaciones al caso de la literatura del siglo XX en
América Latina? ¿cuán divergentes pueden ser de estas concepciones de la naturaleza en un
territorio colonizado con especificidad territorial? ¿cómo se hacen patentes o se ponen al
manifiesto estas divergencias? ¿qué cambio en dinámicas locales/globales, cuales asociaciones
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semánticas, tensiones, negociaciones, consensos, prejuicios y generalizaciones están presentes
dentro de la construcción ficcional de los territorios selváticos de este milenio? ¿qué tensiones de
centro/periferia y qué tensiones globales/locales entran en juego en las novelas amazónicas?
¿Qué tan relevante es ello en un contexto de cambios paradigmáticos?
Si bien es cierto, mi propósito no es contestar a todas las preguntas que planteo en el
párrafo anterior, mi propósito es por lo menos ir dando luz conforme voy analizando los trabajos
de Coloane, Castellanos, Sepúlveda, Di Giorgio, Vicuña y Lienlaf a través de corrientes
ecocríticas, que amplían el abordaje hacia otras disciplinas necesarias para develar estas tres
directrices. El vertedero narrativo que se cierne sobre el territorio selvático puede limpiarse y
reforestarse por medio de aludir abordajes distintivos. Este sentido de territorialidad emerge por
entre las ranuras de siglos de pavimentación discursiva.
Una alternativa diversificada e individualizada pertinente por lo tanto a un grupo de
individuos pertenecientes a un territorio local constituye una contrapropuesta. En su artículo “Un
repaso al presente de la ecocrítica” Gregg Garrard identifica los dos retos “conflictuales” a los
que se enfrenta la ecocrítica como la globalización y la ecología postmoderna los cuales
producen “un sentido pragmático y cambiante de la relación entre la cultura y la naturaleza”
(citado por Terry Gifford traducido por Imelda Martín Junquera, 80). Dicha relación cambiante
lo es más en el caso de Latinoamérica dentro de la cual coexisten grupos étnicos primigenios
como los Quechua en Bolivia, Perú y Chile, como los Tzetzal y los Quiché de Guatemala y
México, o el pueblo mapuche de Chile: cada uno de estos grupos presenta hoy en día una
considerable producción poética y se alinea a pensamientos ecológicos desde su identidad que
nos remite a una realidad diferenciada no tan solo de la occidental sino además de cada uno.
Dichas etnias antes sujetas a una intensa colonización se mantienen hoy con la literatura
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occidental no tan solo reencauzando el monolitismo sino además estableciendo un diálogo con
literaturas aledañas rompiendo con los cánones, como Niño articula en “Voz y actuación de la
oralidad”. (115) y sirviendo para iluminar otras literaturas orales de otras épocas. Era de
esperarse que al proponer metodologías conceptuales que requieran abordajes
multidisciplinarios, la oralidad trascienda el indigenismo sirviendo para develar el conocimiento
de mundo a partir de las estrategias orales, de la Australia aborigen o incluso de la España
medieval.
La ecocrítica constituye un abordaje flexible y libertario que acomoda este propósito
trascendiendo pugnas y debates para una mayor comprensión de la realidad. Después de todo, el
peso semántico de los territorios selváticos de América Latina proviene de discursos
hegemónicos en yuxtaposición constante con una cultura distintiva de las fuentes primigenias las
cuales emergen desde una contrapropuesta de territorialidad. En “Ecocriticism: Literary Studies
in an Age of Environmental Crisis”, Glotfelty plantea: “partiendo de la creencia de que la crisis
medioambiental se ha agravado por nuestra fragmentada, compartamentalizada y
superespecializada manera de entender el mundo, los especialistas del campo de las humanidades
están realizando un esfuerzo cada vez mayor por mejorar sus conocimientos científicos y adoptar
posiciones interdisciplinares (59). Un factor ineludible dentro de la literatura latinoamericana es
su interdisciplinariedad. Después de todo “la originalidad conceptual en ecocrítica ha producido
revisiones, relecturas y reexaminación de una variedad de textos” Terry Gifford traducido por
Imelda Martín Junquera, 81). Esta interdisciplinariedad, que es su fortaleza distintiva, evita el
establecimiento de una metodología monolítica (Terry Gifford traducido por Imelda Martín
Junquera, 81). Plantea asimismo una opción viable para la yuxtaposición de dos epistemologías
la cual empodera el valor de la sensorialidad para transmitirse y transmitir un sentido ecológico a
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partir de la territorialidad. A través de abordajes ecocríticos y conceptos interdisciplinarios me
propongo analizar tres directrices presentes en estos textos:
1. El territorio contiene organismos humanos y no humanos confinándolos a una relación
sensorial recíproca de co-pertenencia que borra la línea divisoria entre ambos. Estas relaciones
aluden a una fenomenología que implica una sincronía (Abrams 34, 65; Merleau-Ponty 216;
Ackerman 38) se sostiene por medio de una interrelación sensorial que implica los cinco sentidos
además de una interrelación entre ellos.
2. Dan cuenta de una compleja, multifacética, impredecible, sorprendente, irrisoria, asombrosa,
irónica relación compuesta de múltiples variables reactivando el sentido del asombro en el lector.
Dicha característica se acopla a la fenomenología ecológica (Bagooyen 2001; Botkins 74). 3.
Esta interacción alude relaciones territoriales de co-pertenencia que se constituye como un
principio de autoridad local (Lopez 1999: 64 65; Bhabha citado por Rutherford 211).
A través de un análisis de estas manifestaciones dentro de los textos pretendo demostrar
una diferenciación jerárquica entre un discurso distante con respecto a prácticas culturales
diferenciadas. “This third space displaces the histories that constitute it, and sets up new
structures of authorities which are inadequately understood through received wisdom” (Bhabha,
citado por Rutherford 211).
Pretendo demostrar asimismo cómo la presencia de los elementos mencionados refleja:
1. Un abordaje territorial a partir del concepto “storied landscape” o “place consciousness”
(Greenwood, 1) el cual alude tanto la cosmovisión como al testimonio además de las prácticas de
resistencia y supervivencia indígena.
2. Negociaciones, tensiones y divergencias entre la ecología global y una intuición o práctica
bíoregional. Este abordaje sensorial explicado por David Abrams Diane Ackerman y Merleau-
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Ponty alude a una interrelación fenomenológica que produce una sincronía articulada para el
propósito de mi trabajo como experiencia vital.
3. En el caso de la poesía y la ficción implican una ilusión de oralidad sostenida por una
aproximación multisensorial característica de storytelling (Lopez 1995: 64, 65; Bunkše 224;
Pacheco, 63) además de un lenguaje figurativo (Fernandez 50-58; Seitel 60).
4. En el caso de la poesía, se dan asimismo diferenciaciones con respecto a consideraciones
ecocríticas propuestas por Buell en lo que se refiere a la poética medioambiental (2005: 50). La
poética de di Giorgio, Vicuña, Lienlaf implican la incorporación de la temática postcolonial.
5. Tanto la ficción como la poesía nos remite a comprensiones de realidades diferenciadas por
una ética ecológica medioambiental y una historiografía literaria divergente.
Propongo develar aspectos exclusivos de la poética medioambiental latinoamericana a
partir de la poesía de di Giorgio, de Vicuña y de Lienlaf. Para ello analizaré su poesía a partir de
las características medioambientales planteadas por Buell en The Future of Environmental
Criticism. Pretendo expandir el abordaje medioambiental desde una consciencia poética
territorial que evoca una territorialidad mientras al mismo tiempo evoca temáticas
concomitantes. Pretendo revelar una multisensorialidad e interconectividad además de un
lenguaje figurativo que sostiene y trasciende la definición de un texto poético medioambiental de
la definición de Buell.
A diferencia de los textos canónicos, el trabajo de Rosario Castellanos, escrito durante
mediados del siglo XX fue una obra de consulta obligada durante el levantamiento de los
indígenas en Chiapas durante los años noventa que adquirió valor cultural. El legado de
Francisco Coloane y sus esfuerzos para describir del territorio selvático de Chile siguen cien
años más tarde iluminando el debate ecológico contemporáneo y las diferenciaciones dentro de
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Chile de hoy, cien años más tarde. Luis Sepúlveda, cuyo trabajo literario comenzó a mediados de
1969, se hizo conocido durante los noventa conforme se consolidaban las pugnas ecológicas en
Brasil y Latinoamérica. Su trabajo pone en relieve la consciencia sensorial del habitar la selva de
Ecuador. Tanto Sepúlveda como Vicuña toman posesión de la consciencia ecológica testimonial
desde cosmovisiones indígenas. Otros, como di Giorgio y Coloane, por ejemplo asumen a través
de sus textos una sensorialidad de la cual se desprende una intuición local mientras que Lienlaf
pone al manifiesto a través de sus poemas la cosmovisión y la impronta cultural del pueblo
Mapuche aunada con el territorio. Todos estos poetas y escritores aluden una sensorialidad que
produce un sentido de asombro, el cual plantea un principio de autonomía local.
Mi argumento es que el siglo XX comienzan a concretarse los graznidos y crujidos de la
hoguera. Borran asimismo el horizonte que separa la humanidad de la y no humanidad y
recreando, citando a Spivak, una mundanalización del mundo a partir de la concreción de
prácticas locales evocadas por estrategias de oralidad que evocan una, “ruralidad experiencial”
(Pacheco, 63) o una sensibilidad diferenciada. Tanto la multisensorialidad como el lenguaje
figurativo transmiten la ilusión de oralidad. Dicha transmisión diferenciada remite un mensaje
medioambiental. Esta sintonía, data un pasado remoto primigenio cuando el territorio servía
como dominio semántico y el hombre utilizaba dominios basados en el territorio para
relacionarse y comunicarse. Trasciende asimismo, citando a Pacheco, la certeza racional de la
letra abarcando una realidad concreta, un regreso literal al hogar.
Este abordaje ecocrítico plantea una semilla, el principio de un sendero, una arteria de la
cual han de drenar muchos cauces. Reitero, propone un abordaje sensorial territorial, una
articulación alternativa que cobija dentro de su cauce cosmovisiones indígenas, la “ruralidad
experiencial” (Pacheco, 63) y un equilibrio armónico, un principio de orden arrasador facilitado,
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citando a Amy Fass Emery por la ilusión de oralidad. Sin embargo, como me he propuesto
plantear, dicho abordaje puede constituirse a partir de una sensibilidad desarrollada por la
presencia o habitar dentro de un determinado territorio que implanta esa impronta profunda
remitiéndose a coordenadas transhistóricas y de dominios semánticos territoriales promoviendo,
como Fernandez plantea “sentimientos comunitarios” y “un retorno común a sus orígenes” (50)
evocando al ser hermanado con el territorio que todos llevamos dentro.
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Capítulo 2
“Tierra del Fuego” y “Cabo de Hornos” de Francisco Coloane:
fenomenología, bíoregionalismo y ruralidad experiencial
Como señalé anteriormente, la representación del territorio selvático latinoamericano se
ha planteado desde una evolución temática conforme a la simbología de la selva. Esta evolución
planteó un diálogo hegemónico que sirvió durante el siglo XIX para establecer una identidad
latinoamericana. Si bien es cierto, la literatura latinoamericana se centró en esta naturaleza
distintiva como emblema para la construcción de la nación, dicha dinámica constituyó más bien
un diálogo entre la identidad y la hegemonía que conllevó a una progresiva abstracción. Los
territorios selváticos se constituyeron como la utopía, como el espacio sublimizado como
símbolo de identidad y autonomía continental.
Este capítulo se centrará en el trabajo de Francisco Coloane y en la manifestación
concreta y el carácter diegético de su narración centrada en el bosque fluvial del sur de Chile.
Coloane, quien comenzó a escribir en 1941, ha sido estudiado desde diferentes abordajes
teóricos. Su trabajo constituye quizá la divergencia más marcada dentro de la evolución
simbólica que más arriba sintetizo.
Constituye además un evidente punto de partida para el bíoregionalismo como respuesta
a emergentes planteamientos ecológicos heterogéneos. A partir de sus planteamientos de
concreción sensorial abordada desde una ilusión de oralidad, para ello utilizo los planteamientos
de Hugo Niño y Carlos Pacheco, emerge un territorio caracterizado por una dinámica
fenomenológica percibida por medio de la multisensorialidad según la explican (Ackerman 38;
Abrams 65).
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Dicho abordaje multisensorial alude un plano diferenciado y fenomenológico explicado
por Maurice Merleau-Ponty. Mientras sus personajes se integran a ella desde valores
diferenciados, el narrador da cuenta de su propia sincronía con el territorio, lo cual transmite
aspectos emotivos (Bunkše 224). La perspectiva intimista planteada por un narrador
evidentemente sincronizado con el territorio se revela por medio de la utilización de una
narración fenomenológica y por medio de un lenguaje figurativo como lo explican Fernandez y
Seitel. Se deduce de su trabajo tanto estrategias de etnotexto como aspectos de bíoregionalismo
como respuesta a los planteamientos ecológicos desde una heterogeneidad.
En su artículo “Sobre la construcción de lo rural y lo oral en la literatura
hispanoamericana” al cual me referiré constantemente en este trabajo, Pacheco caracteriza dentro
del contexto literario latinoamericano quienes plantearon una “oralidad primaria” a partir de lo
rural, como de quien nace dentro de un territorio desde donde escribe y está conectado a este
desde una impronta anterior a la escritura. Coloane, nacido en Quemchi, Chiloé es un escritor
nacido y criado en la trastierra. La caracterización de estos relatos es evidente. La selva se
constituye en ellos como un territorio fenomenológico eminentemente diferenciado el cual
somete a sus personajes a una multisensorialidad aplastante.
Durante el siglo veinte, Ángel Rama circunscribió los bordes de una ciudad letrada. Este
planteamiento, según Pacheco y Amy Nauss Millay bifurcó la literatura latinoamericana entre
escritores que se plantearon desde la metrópolis a escritores que optaron por obviar un soporte
escrituitario. Éste plantea la oralidad como un componente de revaloración del contexto
amerindio reconociendo su aporte pragmático en el contexto latinoamericano. (Niño, 120).
Según Pacheco, “esas líneas divisorias empiezan a desdibujarse; empiezan a desactivar las
categorías de clasificación territorial, mientras voces y escrituras se inter fecundan en las más
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diversas prácticas culturales” (58).
Mi planteamiento es que en los relatos de Francisco Coloane emerge un territorio
enraizado con los animales y el hombre al cual Pacheco se refiere y sostiene dentro de su
estilística, las estrategias etnotextuales a las que se refiere Niño. Juan Gabriel Araya Grandón
llama la atención a los aspectos ecológicos de su trabajo explicando que en sus relatos el hombre
y naturaleza forman un “bloque indisoluble” (Grandón, 48). Es pertinente poner cuidadosa
atención en cómo se articula esta formación. Mi propuesta es dar cuenta del bosque fluvial o
territorio selvático y de cómo este se constituye como un principio de autonomía local
negociando aspectos identatarios dentro de un contexto latinoamericano. Dicha articulación se
establece a través de un apabullante territorio abarcado desde un bíoregionalismo que va en
sentido contrario a los planteamientos ecológicos homogéneos. Hommi Bhabha se refiere a estos
espacios como un “tercer espacio” o “nuevas estructuras de autoridad local” (Rutherford, 211 la
traducción es mía).
Coloane, quien ganó en Premio Nacional de Literatura en 1964, se hizo progresivamente
conocido dentro de Latinoamérica y después en Europa. Luego de hacerse acreedor del título "El
Jack London de Sudamérica" acuñado por Álvaro Mutis, su trabajo fue promovido y diseminado
en Europa por el escritor Luis Sepúlveda, quien plantea constantemente en sus entrevistas su
admiración por el escritor nacido en la isla de Chiloé en el extremo austral de Chile. Coloane—
quien comenzó a publicar en 1941 y publicó su último libro de relatos en 2002— constituyó un
canon dentro de la literatura chilena por varias razones. La primera es su inexplicable vigencia la
cual se mantiene hasta hoy. Sus relatos fueron ávidamente leídos en Chile, después en
Latinoamérica y hoy en Europa, puesto que se publicaron por dos decenios en libros de lenguaje
impresos por el sistema educativo chileno. Uno de sus más famosos cuentos del escritor
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autodidacta, “El Grumete de la Baquedano” que trata la vida de un marinero de las Fuerzas
Armadas fue llevado al cine en 1983 durante la dictadura chilena de Augusto Pinochet y uno de
los relatos que aquí analizo “Tierra del Fuego” fue llevada al cine por Miguel Littín en 2001.
Coloane, percibido recientemente en el ámbito de la literatura latinoamericana como un
“periodista con alma de ecologista”, ha sido estudiado desde varios ángulos, sin permanecer por
mucho tiempo anclado en ninguno de ellos tras lo cual fue adquiriendo progresivamente una
perspectiva ecológica.
A pesar de haber sido incluido en la generación chilena criollista de 1938, el escritor
chilote plantea una diferenciación de otros escritores de su misma generación7. Si bien es cierto,
los criollistas como Baldomero Lillo, Pedro Prado y José Victorino Lastarria sugieren afinidades
con Coloane, es evidente que su trabajo trascendió esta generación tanto por distinciones
narrativas como por una diferenciación en relación a su modo de narrar. El criollismo narrativo
plantea una especie de fotografía, una narración bidimensional y una actitud desde la cual se
deduce una “realidad de mayor fuerza” (Castillo-Girón, 964). Sin embargo, este empoderamiento
estilístico proviene de una perspectiva bidimensional. En el siguiente párrafo leemos un
fragmento perteneciente a Victorino Lastarria:
El Mapocho ofrece en sus márgenes mil delicias que le hace recordar a uno con
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Esta generación, denominada generación del 42 por Cedomil Goic (Eddie Morales Piña, 73) fue caracterizada por
su adherencia al frente popular, su identificación con el pueblo y su marcada tendencia realismo social. Asimismo,
esta generación surgió tras haber recibido el impacto de las guerras mundiales, como respuesta a la consolidación
latinoamericana como economía exportadora, las tensiones internas entre la burguesía financiera y las oligarquías
terratenientes, una clase media radicalizada y la crisis minera del salitre. Estos creadores, según Luis Iñigo Madrigal,
no pasaban los veinte años utilizaron sus propias vivencias para plantearse plantea su vida civil y literaria como un
conjunto indivisible en el cual Chile no sería más objeto, sino sujeto de la historia. Como parte del pueblo, esta
generación se sentía impulsada a cambiar la vida nacional, sugiriendo valores auténticos para darle al campesino, al
obrero y al artista un sitio de dignidad bajo el sol según plantea en “La novela de la "Generación del 38" de Luis
Iñigo Madrigal.
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pena aquellas bellas ilusiones que uno se forma de sus primeros amores…De
entre las densas arboledas se ven salir en direcciones curvas y varias las columnas
de humo del hogar, los niños trizcan en inocente algazara sobre las arenas del
cauce. (Subercaseaux, 56)
Dicha descripción de Santiago en el cuento “El Mendigo” describe un paisaje postal de la capital
de Chile. Si bien es cierto da cuenta de un relieve (densas arboledas). Es evidente que a través de
sus relatos Coloane lleva esta técnica descriptiva a una mayor profundidad desde una
multisensorialidad que abarca no solo la visión o la audición sino el tacto, el olfato, embarcando
dentro de sus descripciones más de dos sentidos.
Quejidos de tonos bajos, sordos. Choques de masas blandas. Desplegar de aletas,
resoplidos. Chasquidos pegajosos, entrañas en recogimiento. Algo siniestro y vital
como deben ser las conjunciones en las entrañas macerantes de la naturaleza…La
tierra…ella y sus hombres son como el témpano. ¡Cuando la vida le ha gastado
las bases azules y heladas, da una vuelta súbita y aparece de nuevo la blanca y
dura mole navegando entre las cosas olvidadas! (“Cabo de Hornos”, 25)
”De este párrafo que describe “la pajarera” o el lugar donde los lobos de mar dan a luz se
deducen tres de los cinco sentidos: la audición (sordos), de la visión y el tacto (pegajosos,
blandas, como el témpano) la visión (azules, blanca), con una reiteración de ellos en varias
instancias, hecho que da cuenta de la calidad multisensorial de sus descripciones. Este abordaje
narrativo se diferencia del criollismo bi sensorial de Lastarria. Si bien es cierto la ciudad de
Lastarria plantea una profundidad, ésta se plantea a partir desde una subjetividad en tanto
Coloane se aleja más y más de ella, amplificando una experiencia eminentemente subjetiva hacia
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una objetividad sensorial, sintetizando en un instante la experiencia vital.
Además del rotulamiento de Coloane dentro de la generación del 38, sus relatos han sido
catalogados de antropológicos (Jaime Valdivieso), de neorrealistas (Mariano Latorre y Cedomil
Goic) y como perteneciente a la literatura del acoso (José Promis citado por Eddie Morales Piña,
73). Ahora bien, Jaime Valdivieso reconoce en la obra de Coloane componentes ontológicos,
antropológicos y metafísicos, resaltando asimismo los aspectos extra literarios, consideraciones
que están más allá o más acá de la literatura (259) las cuales me parecen pertinentes en su
trabajo. Sin embargo, los paralelismos que sugiere entre Coloane y Jorge Luis Borges y Julio
Cortázar me parecen descartables. En este sentido, el periódico español El País aleja a Coloane
de la literatura de Cortázar o Borges, acercándolo a Juan Rulfo: “Incluso, se podría decir que el
autor chileno es la cara oculta de Borges. La vida aventurera y al borde de la muerte que Borges
soñó, Coloane la muestra de forma clara y rotunda” (Bustamante Farías, 1). La fórmula estética
de salvajismo planteado por un Borges obsesionado con la identidad argentina no se aplica a
Coloane. Éste se aleja del simbolismo y del regionalismo, descartando aspectos geopolíticos para
plantear un territorio selvático multisensorial que alude un territorio bíoregional que trasciende
fronteras y símbolos identatarios nacionales.
Ahora bien, en su texto dedicado a la obra de Coloane, David Petrerman lo aleja a del
criollismo trayendo a luz su relieve descriptivo y la diferenciación de sus personajes los cuales se
plantean como “esenciales y universales, no puramente regionales” (Petrerman, citado por Evelio
Echeverría, 138). Aplaudo los esfuerzos de Petreman al descartar las sempiternas comparaciones
de Coloane con otros escritores como Jack London y Joseph Conrad optando por una
universalidad diferenciada. Sin embargo, Petreman minimiza aspectos locales de su trabajo lo
cual, desde mi punto de vista, le resta importancia a la validez ecológica de sus postulados
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manifestados primordialmente desde una perspectiva intimista, inmediata que alude la bioregión
donde nació y creció. El abordaje bíoregional de Coloane se constituye como una
contrapropuesta a manifiestos ecológicos globales heterogéneos. Si bien es cierto hay quienes le
restan importancia a lo local para favorecer el reconocimiento mundial, ello asimismo le resta
importancia al valor primordial de sus postulados evidentemente locales, implicando
problemáticas inmediatas. Como veremos a continuación, la emergente autonomía local
constituye una diferenciación y negociación ecológica a la luz de planteamientos globales
arrasadores. Dicha diferenciación letal se constituye por una caracterización sensorial del
territorio que da cuenta de su evidente complejidad. Esta atrapa a un lector desensibilizado por
ideas de la selva, enfrentándolo a sus sentidos, los cuales constituyen ventanas atemporales del
ser biológico que todos cargamos.
Hay quienes, como Jorge Ricardo Ferrada, señalan que Coloane descompone lo
fantástico de lo mágico y su variable que es lo real maravilloso (citado por Morales Piña 76).
Mientras tanto, Carlos Droguett plantea a través de las declaraciones del propio escritor su
admiración por Ernest Hemingway, lucrando con su obsesión por los témpanos y su apego
nutriente al mar (Droguett, 624-626). Sin embargo, ninguno de los críticos parece reparar en el
hecho de que Coloane escribe acerca de la zona austral de Chile desde una perspectiva intimista
atemporal constituida por la relación directa desde los sentidos. El propio Coloane explica: "Es
más fácil inventar una realidad que penetrar en la que tenemos más cercana [...] El mayor
problema en la creación literaria, para mí, es armonizar la profundidad de pensamiento con el
reflejo de la verdad de la vida, a través de la imagen, el símbolo o de la palabra sencilla,
accesible para muchos" (Coloane, citado por Fabienne Bradu, 1).Tanto José Miguel Varas como
Drogett se unen a ellos dando cuenta del vínculo entre animales y hombres planteado en sus
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novelas (Morales Piña, 71-72). Resumiendo, la crítica de Coloane ha venido constituyéndose en
una dinámica que se mantiene y es de nunca acabar. De vez en cuando, alineadas con nuevas
tendencias literarias surge una demarcación útil que sirve para encuadrarlo, la que luego, al
considerar elementos que no estaban pertinentemente estudiados es trascendida por medio de
abordajes que vuelven a iluminar su trabajo desde otra perspectiva para ser trascendidas otra vez
y así sucesivamente.
Eddie Morales Piña y Araya Grandón le atribuyen a Coloane una marcada convergencia
ecológica. Los relatos construyen una reciprocidad simbiótica construida a través de nexos
cooperativos según Araya Grandón (1) sugiriendo que debería ser estudiado “bajo otro prisma”
puesto que “supera al neorrealismo” (42). “Se generan formas y asociaciones de vida
comunitaria inter especies. Así las formas de vida, por el hecho de coexistir en un espacio
desmesurado, se encuentran sometidas a un mismo destino y cooperan simbióticamente para
subsistir” (43). Esta atribución protoecologista de Araya Grandón coincide con la de Morales
Piña quien lo enmarca dentro de un planteamiento similar. Según Piña el escritor chilote “busca
develar el quiebre que se produce en la naturaleza producto de las actitudes depredadoras del ser
humano en un planteamiento ético y moral” (74).
Es innegable que Coloane sostiene a través de su trabajo una nueva mirada a la realidad
la cual constituye una inmersión en la naturaleza. La novedad se emite desde un prisma
diferenciado, sensorial cuya punzante, incisiva voz territorial remite en forma directa y certera a
los sentidos. Merleau-Ponty sugiere la importancia de los sentidos en la comprensión de la
realidad como la única forma de consciencia: “Sensation as a state of conscioousness and as the
consciousness of a state, of existence in itself and existence for itself” (208). Asimismo, propone
que las ciencias han desmantelado, reducido esta forma de acceder al mundo, “we have
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unlearned how to seem hear and generally speaking, feel, in order to deduce from our bodily
organization and the world as the physicist conceives it, what we are to see, hear and feel (229).
El trabajo de Coloane transmite una organización que trasciende las ciencias monolíticas. La
fenomenología de la selva obliga a sus habitants a permanecer en constante inmersión, los
mantiene en este permanente acceso multisensorial a la naturaleza. Estos patrones de asociación
a través del cual el hombre mantiene “a surface contact with the world, a permanent rootedness
within it” (Merleau-Ponty, 207) se van transmitiendo hacia el lector.
Katherine Soper, los estudios del medio ambiente que hoy en día constituyen la
geografía, filosofía, teoría social, historia, estudios culturales, hacen referencias a la naturaleza
como una especie de atajo conceptual, una naturaleza abstracta, vaga, distanciada y borrosa que
difiere de las naturalezas reales (2011: 47). Puede que esta naturaleza pre-discursiva proveniente
de la voz de escritores que acceden a ella desde una “ruralidad experiencial” (Pacheco, 63).
Diane Ackerman establece en A Natural History of the Senses, “there is no way in which to
understand the world without first detecting it through the radar-net of our senses. We can extend
our senses with the help of a microscope, stethoscope, robot, satellite, hearing aid, eyeglasses,
and such, but what is beyond our senses we cannot know” (xvi). Tanto Bunkše como MerleauPonty se refieren a la sincronía de todos los sentidos como un acto de consciencia. Mientras que
para Merleau-Ponty dicha actividad constituye en sí una dialéctica que interroga al lenguaje, para
Bunkše es el método para vincularse emotivamente a un paisaje a través de una interrelación
integrada que implica una sinergia (223, 224).
Los relatos que me propongo analizar son “Tierra del Fuego” y "Cabo de Hornos"
constituyen, desde polos opuestos, una marcada oralidad y una naturaleza aplastante desde
divergentes abordajes aludidos por Bunkše, Merleau-Ponty y por Ackerman . “Tierra del Fuego”
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se enmarca en la naturaleza del hombre, su anatomía, su vulnerabilidad como un ser regido
primordialmente por un contrato biológico entre su cuerpo y el lugar territorial donde está
emplazado que lo trasciende. La multisensorialidad se constituye como la dinámica de la
consciencia de su narrador. La zona austral decide el destino de los personajes a pesar de sus
prejuicios, su conciencia diferenciada del narrador puesto que sus voluntades están regidas por la
búsqueda y la extracción de oro. “Cabo de Hornos” plantea desde una sensorial mirada al
territorio desmembrado de la región sur de Chile, la naturaleza apabullante de la zona austral.
Relata asimismo cómo esta acaba por succionar a tres loberos o cazadores de popis o lobeznos
recién nacidos los cuales, regidos por un afán de acumular riquezas, intentan profanar secretos
desentendiéndose de esta reciprocidad la cual acaba por tragárselos.
“Tierra del Fuego” plantea un segmento de las vidas de tres buscadores de oro quienes se
constituyen como desertores de la tropa de “cosechadores de oro”. El relato integra asimismo a
un personaje histórico— Julio Popper alias el “Rey del Páramo”—un rumano que cobró fama
tras encontrar, explotar oro y recibir concesiones como colonizador de la zona austral de
Argentina 8. Este aspecto que sirve como espina dorsal de la trama y proporciona un soporte
histórico para las acciones de sus personajes. El relato comienza con la escena de los tres
fugitivos: el griego Spiros, el alemán Novak y el húngaro Shaeffer. La trama comienza cuando
los tres van huyendo de Popper quien ha jurado matarlos por una disputa por pepas de oro. La
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Aunque el relato es ficcional, se deduce de los trabajos acerca de Popper que a lo largo de su vida como
explorador, conquistador y explotador de oro, hubo empleados fieles que lo traicionaron, desertando y arrancando
con el oro tras lo cual recibían castigos según lo planteado por relatos históricos y según lo que explica el relato
ficcional. Julio Popper colocaba muñecos que a la lejanía parecían guardias con caballos para espantar a los
aventureros, acuñaba monedas de oro y hasta estampillas con su imagen, hecho corroborado por la historia por
medio de artefactos que aún se conservan. Vale la pena mencionar que al rumano Julio Popper se le atribuye
asimismo el exterminio de tribus completas de indígenas Selk’nam. Véase, Ansel, Bernard D. “Adventurer in Tierra
del Fuego: Julio Popper”. Para un montaje fotográfico de la expedición colonizadora de Popper, véase “Montaje de
Album Fotográfico de Tierra del Fuego” de María Paz Bajas Irisar. Véase “Julio Popper, Exploration of Tierra del
Fuego, Lecture Delivered at the Argentine Geographical Institute on the 5th of March, 1887”.
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narración se centra en la profusa herida del viejo Shaeffer quien pide rogando que lo abandonen.
A través de un flashback de Shaeffer nos enteramos del carácter autoritario y sanguinario de
Popper, “el primer blanco que atravesó la isla desde el Estrecho de Magallanes hasta el Océano
Atlántico” (310). El flashback de Novak revela aspectos de su entrenamiento militar y aspectos
del vínculo estrecho entre Popper y el alemán puesto que con él cruzó el rumano Tierra del
Fuego. El relato sostiene varios flashbacks que conmemoran estos eventos corroborados por la
historia oficial.
Cuando Spiros abandona el campamento dejándoles un caballo y el rifle, Novak y
Shaeffer desarrollan la complicidad de la supervivencia. Cuando las estrategias de supervivencia
les van haciendo olvidar las ganas de encontrar oro, desarrollan una interrelación con el territorio
que conlleva a sobrevivir dentro de él y asimismo revela sus limitaciones. El territorio entra a
funcionar con ellos en una especie de simbiosis. Éste quita y al mismo tiempo, da. Cuando
Shaeffer da con la arenilla de oro, este vínculo se rompe. Mientras lo cosechan, ambos
personajes se pelean convirtiéndose en “dos fieras desconfiadas” (327). La conexión entre Novak
y Shaeffer revela una interconección con el territorio. Revela asimismo el vínculo de los
buscadores de oro con Popper. Por un lado sirve para disectar cómo los intereses industriosos
intervienen con una reciprocidad de supervivencia. Sirve asimismo como enganche para
develar—y de cierto modo, denunciar—la vida y obra del “Rey del Páramo” quien hizo
proliferar la industria del oro y reinó despiadadamente en Tierra del Fuego sembrando el terror.
Aunque la vida y obra del Rey del Páramo es contada en detalle por el relato, se destacan ciertos
aspectos sirviendo de soporte de los hechos y contextualizando la intensidad de la situación en la
que se encuentran los fugitivos los cuales se sostienen en un péndulo: buscan afanosos salvar su
vida; asimismo buscan hacerse ricos para volver a la civilización. Su consciencia les dicta la
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explotación mientras sus cuerpos se van paulatinamente adaptando al territorio.
Mientras “Tierra del Fuego” se sostiene de aspectos históricos, el relato “Cabo de
Hornos” se plantea, sin embargo, desde una impronta primariamente territorial. Coloane teje un
contexto sensorial apabullante alrededor de ocho o nueve escenas. Éstas se amplían hacia
generalidades contextuales y se enfocan a detalles sensoriales que sintetizan la experiencia vital
de un territorio biótico, extenso y apabullante. Las descripciones sensoriales las que sostienen la
trama en “Cabo de Hornos”, da cuenta de la interreciprocidad de los personajes con el territorio
en tanto ellos las ignoran obsesionados por la riqueza rápida. Hacia allí enderezan sus esfuerzos
mentalizados por un sistema de valores diferenciado. Esto conlleva a que se mantengan en la
Patagonia. Pero el territorio y su complejidad biótica se constituyen, a través de dos estrategias
narrativas como un principio de autonomía local.
Coloane nació en Quemchi, Chiloé. Su trabajo ficcional se ambienta siempre en los
alrededores de la misma región donde nació. Hay aspectos biográficos que dan cuenta de la
amplitud vivencial del autor y de la intimidad desarrollada con el contexto regional que nunca
cesó de ser el lugar acerca del cual escribió. El escritor trabajó como capador y domador de
potros, ovejero y capataz de estancia, periodista, cronista, oficial de juzgado hizo el servicio
militar y se desempeñó en múltiples oficios al sur de Chile cerca de Quemchi. Se deduce de su
trabajo el testimonio de los trabajadores del Chile Austral, lo cual él mismo menciona en el
capítulo 5 de sus memorias Los pasos del hombre. Asimismo, tanto su experiencia vital como su
impronta natal, según Carlos Pacheco indica en relación con otros escritores que nacieron y
crecieron en predios rurales, lo que “permite al sujeto establecer –en un estadio formativo aun
sumamente sensible de su personalidad— una relación sensorial directa con elementos muy
concretos de esa microrregión: sus gentes, sus sabores, su habla, su vegetación, su luminosidad”
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(64).
Constituir a la selva como “vengativa” significa abstraer el territorio selvático a una
ruralidad simbólica, relegándolo a la consciencia del hombre. Ahora bien, sensorializarla
significa ampliar su vínculo vital y colocarla frente a frente ante sus propias limitaciones que a
menudo escapan a su consciencia. La atención exclusiva de Coloane se centra en el plano y la
interrelación fenomenológica que de allí emerge absorbiendo todos los designios del hombre.
Este enfoque da cuenta de la futilidad de un sistema de valores diferenciado dentro de esta
omnipresente inmanencia territorial. La selva no es la madre o la hija, la vengativa o la
protectora. El territorio selvático simplemente es y, aunque sus valores le dicten lo contrario, el
hombre está supeditado a su inmanencia que sobrepasa todas las nomenclaturas.
Coloane no sólo pudo sobrevivir el tumulto sin fin durante los años de la Guerra Fría,
trabajando siempre en su oficio de escritor. Como señalé anteriormente, prosperó con la
publicación de cientos de relatos que hallaron espacio editorial en textos escolares por varios
decenios y más tarde acapararon la atención del público lector internacional. Las descripciones
de los bosques fluviales del sur de Chile con elaborado detalle establecieron una impronta
territorial de la zona austral del Polo Sur cuya huella, acuñada desde diferentes abordajes
sensoriales distinguen su trabajo. La experiencia vital de sus personajes en “Tierra del Fuego” y
“Cabo de Hornos” plantea un abordaje oral desde la matriz cultural pre discursiva, planteada por
Pacheco y desde una simbiosis planteada por Juan Gabriel Araya Grandón que borra la distinción
entre los animales y los seres humanos dentro del territorio desmembrado del sur de Chile.
Asimismo, es planteado desde una perspectiva bíoregionalista que se remite a una ética ecológica
a partir de la fenomenología de un lugar el cual ha estado sujeto a coyunturas históricas,
económicas con lamentables resultados sociales y ecológicos. La simbiosis termina por borrar el
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horizonte entre seres humanos y no humanos. Los relatos que dan cuenta de esta interrelación
intensifican las intervenciones económicas y políticas que ponen en peligro la estabilidad de este
territorio. Asimismo, devela la futilidad de quienes se internan en ella con consciencias
diferenciadas.
Tanto Grandón como Morales Piña sostienen que los cuentos de Coloane son claramente
ecológicos. Me propongo explicar de qué modo se logra esta perspectiva dentro de sus relatos.
Mi propuesta es que están narradas por un conocedor del territorio quien abarca toda la
complejidad de un territorio bíoregional desde una ruralidad experiencial (Pacheco, 63).
Asimismo, articulan una selva fenomenológica y unos personajes que asimilan esta inmersión
multisensorial al tiempo que mantienen una consciencia de valores diferenciada. Por medio de un
lenguaje figurado los relatos vinculan a los oyentes a un dominio semántico evidentemente
territorial o a actividades relacionadas con la cría de ganado logrado por un narrador
evidentemente hermanado con el territorio. De este modo, la bioregión diferenciada emerge
como respuesta inherente, como autoridad local en virtud de su propia fenomenología plantea
demarcaciones a los discursos ecológicos globales. Quien conoce la selva y la sabe llevar, la
respeta y se somete a sus designios revela un arraigo. Quien se acerca a ella con valores
diferenciados quiebra esta interrelación con consecuencias que su consciencia diferenciada
sencillamente no concibe.
Este capítulo está dividido en tres partes. En la primera argumento que tanto “Cabo de
Hornos” como “Tierra del Fuego” revelan abundantes descripciones sensoriales y explicaciones
panorámicas que van dando cuenta de un espacio compartido en la experiencia vital. Mientras
“Cabo de Hornos” reduce el relato a nueve escenas, “Tierra del Fuego” contiene numerosas
escenas narradas a través de diversos abordajes, acontecimientos históricos, flashbacks,
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monólogos y reflexiones. A través de una desbordante caracterización sensorial y el
planteamiento de un narrador oral, ambos suponen “una ausencia de “soporte escrituitario” y la
ausencia del “soporte civilizatorio” (Pacheco, 63) implícito a través de una voz narrativa que se
constituye desde una fenomenología local dando cuenta de un plano diferenciado que plantea un
sentido de pertenencia que integra al hombre.
Ambos cuentos, “Cabo de Hornos” y “Tierra del Fuego” aluden a un territorio
mutisensorial. Al incluir descripciones sensoriales el relato no tan solo cobra relieve y textura,
ambos relatos dan cuenta de la interreciprocidad del hombre en el territorio. Como se verá,
ambos relatos borran el horizonte que separa a humanos y no humanos por medio de la
atribución de conductas y cualidades humanas a los animales y viceversa, creando de este modo
un efecto de simbiosis (Araya Grandón, 43). Asimismo, ambos relatos dan cuenta de un narrador
y un público receptor familiarizado con este territorio. La ilusión oral se logra de dos modos: una
multisensorialidad inherente y la utilización de un lenguaje figurativo que alude un campo
compartido con oyentes implícitos para diferenciarlos narrando siempre desde un “matriz
cultural diferenciado”, pertenencia y origen común. Esta “ruralidad experiencial” (Pacheco 63)
devela de este modo un espacio narrativo, o dominio, compartido (Fernandez 40-48; Seitel 6068) que remite a un territorio específico o a actividades culturales imbricadas al territorio como
vínculo de inclusión y pertenencia.
En la segunda parte de este capítulo, me propongo demostrar cómo esta relación
sensorial, recíproca, planteada desde una oralidad, succiona al hombre en su ontología plena,
produciendo resultados multifacéticos, intempestivos y asombrosos, invaticinables. Ambos
relatos de Coloane ponen al manifiesto un territorio que sobrepasa los planteamientos binarios de
utopía o distopia, de milagro o tragedia de madre benefactora y maternal a la asesina vengativa y
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depredadora. Optan por una naturaleza que transmite una única constancia: lo impredecible, a lo
cual el hombre está supeditado a la naturaleza y a su fenomenología por contrato vital. En
“Tierra del Fuego” dicha constancia del asombro da cuenta de la providencial supervivencia,
riqueza y en “Cabo de Hornos” da cuenta de intempestivas muertes, inesperadas por los
personajes. Dicha caracterización asimismo, plantea una diferenciación diametral tanto de la
ecuación minimalista de “efecto de la naturaleza en los hombres y efectos del hombre en la
naturaleza” (Boia, 77) y la producción en masa de artefactos planteada por las eras industriales y
tecnológicas. Como expliqué en mi introducción a este capítulo, la abrumadora realidad era
inconcebible por el hombre que durante el siglo XIX el cual accedió a los territorios selváticos
encontrándose con una realidad abismantemente diferente de la civilización industrializada.
Daniel Botkins plantea una naturaleza diametralmente divergente gobernada por una
interrelación que se modifica constantemente. Este aspecto fenomenológico está vinculado a los
eventos asombrosos, como lo es encontrar oro en “Tierra del Fuego” hasta la repentina muerte,
como ocurre en “Cabo de Hornos”. El territorio selvático se caracteriza en ambos relatos como
una cadena espontánea de compensaciones y descompensaciones que da cuenta de las múltiples
variables que intervienen en ella. La experiencia dentro del territorio no se constituye como
subjetiva y predecible desde una consciencia diferenciada que asume a la naturaleza como una
fuente como una otredad, sino como objetiva e impredecible en un plano diferenciado en el cual
el hombre y la naturaleza se interrelacionan (Merleau-Ponti, 216).
En la tercera y última parte pretendo demostrar cómo a través de “Cabo de Hornos” y
“Tierra del Fuego” emerge un tercer espacio de autoridad local a partir de un bíoregionalismo.
Este se deduce a partir de un enfoque material, físico y fenomenológico de la realidad objetiva
del bosque fluvial de la zona austral enfrentada a la intrusión de valores asociados a la
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civilización industrial que intervienen por medio de sus personajes los cuales sostienen una
consciencia diferenciada a lo largo de todo el relato. Su narrador plantea de este modo una región
susceptible a los cambios históricos reflejados en las dinámicas internas del territorio. Dicho
espacio multisensorial es circunscrito por su narrador omnisciente abordando los relatos desde
diferentes perspectivas: sensorial, histórica, flashbacks, reflexión a modo de crónica periodística,
los cuales lo acercan asimismo al etnotexto, abarcando desde una subjetividad del pensamiento
hasta una predominante “ruralidad experiencial” (Pacheco, 63). Por medio de esta dinámica,
ambos relatos “Tierra del Fuego” y “Cabo de Hornos” se constituyen como abordajes
divergentes del prisma estético reduccionista y homogéneo que implica una selva estilizada para
gustar, una selva exótica para apreciar, o una selva sublimizada para representar. La selva se
reconstruye por medio de los relatos de Coloane con demoledora concreción y como un principio
de autonomía local. Emerge a través de este proceso un tercer espacio que no se construye del
lado del colonizador ni del colonizado sino que a partir de un relato que nos remite a prácticas de
oralidad convirtiéndolo en etnotexto. Dicho etnotexto incorpora principios de bioregionalidad.
A través de estrategias de oralidad tanto “Tierra del Fuego” como “Cabo de Hornos”
forjan y transmiten una concepción del mundo, un sistema de valores. Por otro lado a través de
un bioregionalismo que abarca la impronta geográfica y explicaciones detalladas de la fauna
inmersa el extremo austral, se producen dos efectos. Primero, se revela la interrupción de esta
complejidad territorial por la ganadería y la industrialización. Segundo, transmite un sentido de
subordinación del hombre inmerso y sujeto a una naturaleza que lo integra.
Tanto “Cabo de Hornos” como “Tierra del Fuego” sugieren un narrador familiarizado
con el territorio el cual describe personajes y acciones aludiendo a un lenguaje figurativo
compartiendo el campo semántico contextual territorial. La narración transmite la experiencia
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vital de los personajes través de detalladas descripciones sensoriales que se amplían a partir del
tacto, el olfato hacia imágenes y sonidos otorgándole textura a la narración y como Ackerman
sostiene, constituye un recordatorio fehaciente de la esencia fisiológica, de la efímera presencia.
Estos patrones de asociación y el lenguaje figurativo son evidentes en ambos relatos de
Coloane. En la escena del ingreso de los hombres a “La Pajarera”, por ejemplo, las descripciones
en un principio descartan el sentido de la vista o la audición. Como preludio a la imagen prevalecen
descripciones del tacto y del olfato las cuales se observan entrar en la experiencia directa de los
personajes. Así leemos:
De pronto un extraño olor a sangre de pescado putrefacta llegó a atosigar a los
tres hombres, en ondas tibias y nauseabundas. El olor se fue intensificando; las
ondas tibias se hicieron oleadas sofocantes y pesadas, y un rumor blando y
apagado fue percibiéndose. Una rara palpitación de vida, lenta y aguda, emanaba
de esa masa dolorosa e informe, de cuerpos redondos pardo oscuro. (“Cabo de
Hornos”, 26)
De esta descripción se deducen patrones de asociación sensorial del sentido del tacto (olor
nauseabundo, sofocante, pesado) la cual da paso a un sonido (rumor blando). Llama la atención
que tanto el adverbio “pesado” como “blando” constituyen cada uno y por su propia cuenta una
imagen sensorial del tacto produciendo una imagen compuesta la cual constituye la antesala de la
imagen sensorial que precede la descripción: “masa de cuerpos redondos pardo oscuro”. Ackerman
plantea lo incisivo, constante del sentido del olfato conectado según su apreciación con las
versiones más remotas del ser humano. Era el olor lo que indicaba que la comida estaba cerca, en
lo que considera ser un vehículo hacia “our early evolution” (20). Este sentido es calificado como
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involuntario “We see only when there is light enough, taste only when we put thing into our mouths,
touch only when we make contact with someone, hear something when it is loud enough, but if
you cover your nose and mouth and try to stop smelling, you will die (Ackerman, 6). Esta
fundamental diferenciación del sentido del olfato no tan solo nos recuerda al contrato que
mantenemos con la vida, sino además nos remite a nuestra especie primigenia. “In a sense, the
houris return us to that time, before thought, before sight, when smell was all we had to guide us
down the dimly lights of evolution” (63). Al olfato cual accedemos cada vez que respiramos y nos
acompaña al son de lo que determina nuestra supervivencia. Según plantea Ackerman, es
extremadamente preciso. La fenomenología plantea un plano diferenciado en el cual el hombre y
el territorio forman uno solo. Dicha interconexión es aludida por Merleau-Ponty:
The unity of either the subject or the object is not a real unity, but a presumably
unity in the horizon of experience. We must rediscover as anterior to ideas of
subject and object the fact of my subjectivity and the nacent object that primordial
layer at which both things and ideas come into being (219).
Esta irradiación sensorial proveniente de todos los sentidos plantea asimismo una
intercomunicación entre una sensación y otra (Merleau-Ponty 207, 234). Se destaca en este relato
el uso del sentido del olfato el cual rodea a los cazadores conforme se acercan a la cueva e irradia
el espacio en el cual nacen los lobeznos. “Smell move us so profoundly because we cannot utter
their names...it gives them a kind and magical distance, a mistery, a power without a name a
sacredness” (Ackerman, 9).
Vale la pena destacar que son los olores que entran en contacto con los personajes y no los
personajes quienes sienten los olores. Dicho detalle da cuenta de una primordial fenomenología
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que subyuga por igual a todos los hombres que entran a la cueva. Asimismo da cuenta de la
perspectiva de inmediatez de un narrador que comparte el espacio sensorial, la experiencia vital
con los personajes a pesar de que sus apreciaciones son evidentemente diferenciadas.
En “Tierra del Fuego” dicha intensidad sensorial se plantea desde un principio del relato
por medio de una herida de bala. El dolor sentido por Shaeffer no se registra. Es la evidente
experiencia sensorial, la cual se centra en el sentido del tacto, lo que transmite su vulnerabilidad.
“Cada vez que afirmaba el pie en el estribo para sostener el cuerpo en el ritmo del trote, sentía
brotar una onda líquida de la herida, onda que escurría con escalofriante tibieza por la pierna
hacia el pie, humedeciendo cada vez más al interior de la bota” (308). Esta descripción no tan
solo forma una huella psíquica en relieve sino que asimismo propaga la imagen de Shaeffer
como un ser fenomenológico y lo asemeja a un animal herido, el cual probablemente tendría la
misma sensación al recibir una perdigonada. A diferencia del olor, el sentido del tacto va
disipándose conforme se extiende por un período de tiempo.
Ahora bien, las coordenadas de los sentidos sostienen la trama en dos planos, los
recuerdos de Shaeffer “que aparecen así a retazos” (309) y la herida de bala que lo trae e la
superficie sensorial de la realidad conforme trata de atravesar la pampa (312). Shaeffer se plantea
como un ser fenomenológico (Merleau-Ponty 207, 232) el cual se ve absorbido por su propia
naturaleza y sus propias limitaciones de especie. Conforme va sintiendo en un plano el dolor y
todo el despliegue de sentidos, va recordando hechos pasados de los cuales se sirve el narrador
para caracterizar al personaje.
A través del aire pegajoso de “La Pajarera” o a través de la tibieza de la bota de Shaeffer,
el relato comparte un estrato diferenciado de la imagen y de la audición. El sentido del tacto y el
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olfato incrementan el impacto de las descripciones acusando una proximidad, una fenomenología
temporal y física. Los hombres están irremediablemente vinculados a “la pajarera” como
Shaeffer está vinculado a su herida. Si bien es cierto, relatos relacionados con la naturaleza
plantean a un hombre “separado de la naturaleza” añorando volver a ella o apreciándola desde
una otredad. La tibieza de la sangre al recibir una herida de bala es un constante recordatorio
tanto “Cabo de la biología, de la vulnerabilidad del hombre frente a sucesos inesperados.
Merleau-Ponty establece que todo conocimiento es posible por medio de la percepción (207208). “We like to think that we are finely evolved creatures...who live many millennia and
mental detours away from the cave, but that is not something our bodies are convinced of. We
still perceive the world in all its gushing beauty and terror right in our pulses” (Ackerman, xviiixix. La fenomenología establece un principio globalizante el cual contiene la capacidad humana
del conocimiento. La sensorialidad constituye una dialéctica que interroga el lenguaje. En el caso
de estos relatos la cual se impone a lo largo de todo el relato.
Este principio se sostiene da varias formas. El lenguaje figurado (Fernandez 40-48;
Seitel, 60-68) remite al territorio y a un dominio común que alude a los animales, al territorio o a
actividades relacionadas con ambos. Por medio de apelar a estos tres dominios semánticos, el
narrador establece un vínculo que unifica a un storyteller y a su audiencia oral. Así leemos:
“Jackie tiene la faz impersonal […] parece a veces un gran feto o una boca rubia. Peter es más
interesante con sus rasgos de zorro, de felino hipócrita y cansado” (“Cabo de Hornos”, 20). Se
detecta de estas comparaciones un lenguaje figurativo que remite a una simbiosis. Se deduce, por
un lado un dominio común que nos remite a animales autóctonos de la zona. Ello remite a un
vínculo de pertenencia y a origen territorial común.
Dicha imbricación está presente, aunque de otro modo, en “Tierra del Fuego” para
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plantear las circunstancias en las que se encuentra el herido Shaeffer. “...estaba desvalido y
pálido, con un temblor que cada vez se hacía más perceptible en su labio superior. Pero contuvo
el temblor, mordiéndose el bigote como lo hacen los bueyes cuando aprisionan un manojo de
pasto entre los belfos” (313). Esta metáfora alude un dominio común entre el narrador y los
personajes. Asimismo, invita al lector a compartir el dominio en una continuidad. Esta alusión a
elementos territoriales apelando a sus interlocutors es un evidente acto de oralidad: “They take
the subjects and move them along a dimention or a set of dimentions” (Fernandez, 47). Este
involucramiento del sujeto, o audiencia, va siendo, por medio de la lectura, paulatinamente
compartido con los lectores.
La imbricación entre un hombre y un animal se plantea asimismo por medio de las
relaciones pragmáticas planteadas siempre desde un contexto fenomenológico (Merleau-Ponty
207-232). En ambos relatos vemos que las palabras, poco a poco van dejando de ser necesarias e
incluso los hombres se comunican a gestos develando un plano de la experiencia en el cual la
fenomenología y los sentidos del hombre se intercomunican conformando una evidente dialéctica.
“Hablaban una especie de español e inglés gutural. Sus tratos con los indios y la soledad les ha
hecho perder el don de hilvanar pensamientos y frases largas” (“Cabo de Hornos”, 20) o “algo
helado pasó entre las miradas de los hermanos” o “¡Fue un instante supremo! Sus miradas se
chocaron hasta con temor. No habían hablado una palabra pero desde ya estaban de acuerdo sus
pensamientos canallas” (29). Por medio de estos fragmentos se detecta un escenario minimizado
y un diálogo reducido prima dentro del territorio la comunicación no verbal. Dichos gestos se van
prioritizando. El narrador plantea de este modo un plano fenomenológico diferenciado que pone
en evidencia la calidad prioritaria de este tipo de comunicación no verbal. Merleau-Ponty sostiene
que la fenomenología se convierte entonces en una dialéctica que interroga al lenguaje—
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incluyendo el visual, el psicológico, el político y el verbal en una dialéctica (Merleau-Ponty citado
por Silverman, 709). Merleau-Ponty alude una importancia prevalente en los gestos, la movilidad
y la espacialidad los cuales constituyen un campo en el cual el hombre devela el significado de la
experiencia: “My existence does not stem from my antecedents, from my physical and social
environment; instead, it moves towards them, it sustains them” (Merleau-Ponty, xix). Estas
coordenadas aluden una dialéctica capaz de interrogar todos los lenguajes: el visual, el psicológico,
el político, incluso el lenguaje verbal.
En “Cabo de Hornos” Jackie y Peter planean la fuga del presidiario sin siquiera decir una
palabra. Aunque generoso el diálogos, se deduce de “Tierra del Fuego” una asidua predilección a
los gestos que implican un sentimiento compartido. “De pronto los tres hombres se miraron; es
decir Spiro y Novak miraron a Shaeffer, y este, desde el suelo, los abarcó con una sola mirada, los
ojos de los tres hombres se separaron luego, como si hubieran tropezado, pero volvieron a reunirse
en la sangrante herida”. Esta escena procesa un intercambio de sentimientos, comunicación e
interacción que carece de palabras. La interrelación fenomenológica establecida por ambos
personajes es evidente. Ahorra el lenguaje y prevalece la interacción. Merleau-Ponty explica la
incidencia de los sentidos de la siguiente manera: “Sensory experience is unstable and alien to
natural perception, which we achieve with our body all at once and which opens on a world of
inter-acting senses” (225). Dicha sinergia constituye una unidad. “The unity of the senses as a
never-ending integration […] in a synergic system of all the functions in the general action of
being in the world” (233-234). Ahora bien, Bunkše sostiene que dicha unidad sinérgica
multisensorial es posible desarrollar un afecto por el territorio además de “a sense of timelessness
and placelessness of deep existential significance for the person” (219-223). Esta fenomenología
alude principios ecológicos derivados de una dialéctica y una emotividad la cual se desarrolla
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cuando se alude constantemente a la intrínseca materialidad orgánica del hombre por medio de las
prácticas de oralidad mencionadas. Asimismo, según los planteamientos de Merleau-Ponty y
Bunkše, alude una existencia desde una alternativa profundidad. Arne Naess sugiere desde la
ecología profunda un planteamiento similar: el hombre es naturaleza y la naturaleza es el hombre:
“Nature is conceived as something outside of humanity. Humans are clearly inside the ecological
systems of the Earth, and the societies of humans have the same kind of need and right to be
protected as societies of other living beings” (1994: 146). Naess explica que cuidarla es un acto
que retroalimenta nuestro propio beneficio: “protection of human cultural diversity is a genuine
part of the protection of biodiversity” (1994:146).
Como podemos ver en ambos relatos, a pesar de los hombres se auto conciben como
diferenciados de la naturaleza, el narrador concibe a animales y hombres dentro de un sistema
común. En este sentido, la imagen del prófugo emergiendo entre el ramaje en “Cabo de Hornos”
es reveladora: “Avanzó el pequeño claro de la pampa, como un animal apaleado surgido de una
chacra” (23). Por consiguiente, en “Tierra del Fuego” vemos que Novak y Shaeffer van arrancando
del “Rey del Páramo” como animales que van siendo acorralados: “Pero de tarde en tarde, en
medio de aquellos días de placidez y ocio, Novak y Schaeffer levantaban de pronto sus cabezas
por entre las piedras de su guarida y miraban en su derredor como un par de focas desconfiadas”
(319). El lenguaje figurativo plantea un dominio compartido. Asimismo plantea una asociación
igualitaria. Del siguiente segmento se deducen varias técnicas que van desde un lenguaje
evidentemente figurativo a una multisensorialidad que termina labrando su carácter. Así, leemos:
Algunos hombres han quedado engarzados para toda la vida en esas islas. Otros,
desconocidos, acorralados por el látigo del hambre que parece arrearlos de oriente
a occidente, llegan de tarde en tarde a esas tierras inhospitalarias, donde de pronto
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el viento y la nieve les machetean el alma, dejándoles solo los filos con la dureza
de carámbano. (“Cabo de Hornos”, 18)
Evidentemente los verbos acorralar, engarzar, arrear perteneciente al campo semántico de
arrieros y pastores. A través de estas actividades atribuidas a los animales para describir la
tendencia humana, el narrador invoca un campo semántico compartido de índole territorial
(Fernandez 40-48; Seitel 60-68). Asimismo, es el “hambre” y no otro hombre ni el destino lo que
en este territorio los domina, revelando no tan solo una simbiosis, sino que además un canje de
igual valor, una equivalencia y una reciprocidad. Por último, a través de las imágenes “el látigo
del hambre” y “la nieve macheteando el alma” se implican por un lado un lenguaje figurativo
que alude a tres sensaciones recibidas a través del sentido del tacto por medio de los elementos
(el viento y la nieve).
Dicha estrategia oral es utilizada en el sentido opuesto, hecho que evidentemente refleja a
un lector familiarizado con las actividades de los hombres en la ciudad. La siguiente descripción
de “la pajarera” da cuenta del proceso inverso. Ahora busca aludir un dominio semántico de la
ciudad, para involucrar a otros oyentes y poder explicarles la complejidad del territorio austral:
En la parte de abajo, los pingüinos de aglomeraban con sus pechos de nieve y con
su estúpida gravedad; seguían arriba los cuervos y los patoliles con sus
pazguaterías de mirones escandalizándose por todo. En la parte alta, saliendo y
llegando como a determinadas expediciones, las gaviotas y albatross ponían sus
notas de lontananza. (“Cabo de Hornos”, 24)
Dicha descripción revela un dominio semántico común con una audiencia diferenciada. Esta vez
los adjetivos “mirones” o la acción “escandalizándose por todo” se remite a personas en la
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ciudad. De este modo, este storyteller abarca dos territorios opuestos por medio de remitirse a
diferentes elementos de ambos dominios semánticos. Como hemos visto anteriormente, las
metáforas territoriales se remiten al territorio y a actividades relacionadas con este. Las
metáforas que veremos a continuación apelan a un dominio semántico diferenciado. El
storyteller apela a dos tipos de interlocutures e invocando dos tipos de orígenes comunes y dos
sentidos de pertenencia diferenciados.
Además de las personificaciones contextuales, este storyteller a menudo alude a la
multisensorialidad. Abrams trae a relucir la perspectiva única de una bioregión en The Spell of
the Sensuous. “Intelligence is no longer ours alone but is a property of the earth; we are in it, of
it, immersed in its depths. And indeed each terrain, each bioregion, seems to have its own
particular intelligence, its unique vernacular of soil and leaf and sky” (262). La ilusión de
oralidad recreada por parte de un narrador que pertenece tanto al campo como a la ciudad remite
a una prevalente de reciprocidad. Dicho efecto se amplía asimismo al dar cuenta de la
omnipresencia del territorio. El mundo es el que contiene al hombre. La inteligencia territorial se
hace evidente en un plano fenomenológico diferenciado.
Ahora bien, dentro del relato vemos cómo a través de mecanismos de supervivencia, tanto
Novak como Shaeffer desarrollan una interreciprocidad que es intempestivamente interrumpida
por el sorpresivo encuentro de una veta natural de oro. Tras ello la avidez por la riqueza plantea
una dislocación de esta interdependencia surgida de estrategias comunes de supervivencia. Por
otro lado, en “Cabo de Hornos” esta interreciprocidad es interrumpida asimismo por quienes
asesinan a lobeznos para adquirir riqueza rápida. Ambas intervenciones dan cuenta de la capacidad
de la inherente a la naturaleza: la falta de certezas, la multifacética matriz de lo inesperado
diametralmente diferenciada de las sociedades industriales, de las ciencias, de la tecnología.
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Merleau-Ponty explica que la ciencia ha enseñado al hombre a desentenderse de este vínculo
multisensorial el cual “does not present itself on causality but as a re-creation and a reconstitution
of the world at every moment”. Este principio de co pertenencia refleja, sin embargo un arraigo:
“a surface contact with the world, a permanent rootedness within it” (Merleau-Ponty, 207).
Como expliqué anteriormente, ambos relatos sostienen una sensorialidad la cual conlleva
a la muerte o a la vida, a la continuidad vital, a la herida mortal al fondo del mar, a la riqueza
extrema o al desamparo. Esta inmersión del hombre dentro de una co pertenencia abarca todos los
desenlaces posibles; un sinfónico caos que no está en los libros de nadie, que carece de certezas y
parece tocar según sus propias coordenadas: una “inteligencia territorial” (Abrams, 262).
Dicha interrelación multifacética es a menudo descartada por la racionalidad científica.
Merleau-Ponty explica: “Synesthetic perception is the rule and we are unaware of it only because
scientific knowledge shifts the center of gravity of experience, so we have unlearned how to see,
hear and generally speaking feel, in order to deduce from our bodily organization and the world as
the physicist conceives it, what we are to see, hear and feel” (229). Abrams atribuye otras razones
al respecto:
In a society that accords priority to that which is predictable and places a premium
on certainty, our spontaneous, preconceptual experience, when acknowledged at all,
is referred to as ‘merely subjective.’ The fluid realm of direct experience has come
to be seen as a secondary, derivative dimension, a mere consequence of events
unfolding in the ‘realer’ world of quantifiable and measurable scientific ‘facts’.
(Abrams, 49)
Tanto Merleau-Ponty como Abrams aluden un planteamiento inverso a la ciencia. Los
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cuentos de Coloane se sostienen como un acto de resistencia y de desarticulación de las disciplinas
monolíticas. “Cabo de Hornos” y “Tierra del Fuego” ratifican el valor de esta percepción
multisensorial emplazada en el matriz de lo inesperado, sino que además se constituye como una
relación que pulveriza las certezas racionales (Pacheco, 62). La selva, como emplazamiento,
conduce a este reordenamiento multisensorial desde una fenomenología evidente.
Como segunda parte de este capítulo, propongo explicar los eventos intempestivos que
nos remiten a una interrelación fenomenológica. Según Araya Grandón explica en relación a los
relatos de Coloane “uno de los asuntos de su producción es aquel individuo que es absorbido y
luego integrado como extensión de la naturaleza”. Ello implica que, conforme se dan cambios en
ella, dichos cambios arrastran al hombre puesto que este forma con la naturaleza “un bloque
indisoluble” (Araya Grandón, 48). Por este contrato se atiene a lo que ello conlleva. Así,
mientras en “Cabo de Hornos” el ingreso a “la pajarera” constituye un espectáculo sensorial que
desemboca en tres muertes, en “Tierra del Fuego” esta interreciprocidad de la materia plantea la
supervivencia inesperada, la vida y hasta la ganancia. Ambos son resultados intempestivos que
no estaban calculados por sus personajes como lo es en “Cabo de Hornos” la muerte del cazador
de pieles a manos de Jackie y Peter en “la pajarera” o la milagrosa supervivencia de Shaeffer
quien agoniza por gran parte de la trama en “Tierra del Fuego”.
Ambos relatos no se aluden como trágicos o cómicos, alejando al lector de fórmulas
binarias. La selva no es un monstruo al cual domar ni una víctima a la cual proteger. El territorio
se plantea más bien a través de su devenir en el cual se despliega en toda su amplitud la dinámica
realista de la naturaleza en todos sus matices. "Cabo de Hornos" se remite a la interacción
humana y no humana dentro de una red de vida como un contrato cíclico entre la vida y la
muerte. Por su parte, “Tierra del Fuego” propone la interacción humana y no humana de la
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misma forma, como un contrato cíclico, sin embargo con efectos diametralmente divergentes. La
narración de “Cabo de Hornos” es clara con respecto a esta premisa: “Nadie debe extrañar al
hombre de estas tierras. “Nadie sabe el origen de muchos hombres de esos lugares, nadie sabe a
dónde van a ir a parar” (20). El lector, de este modo es invitado por el narrador a ser testigo del
matriz de lo inesperado y lo azaroso dentro de este territorio cuyo desenlace no puede ser
vaticinado. La única constante que se deriva de ambos relatos es realidad sensorial estrepitosa,
asombrosa y sorpresiva.
“Tierra del Fuego” sostiene a través de una serie de anécdotas y recuerdos la falta de
certeza en el territorio. Los eventos que se suceden implican a todos quienes lo habitan incluso a
“los cosechadores de oro”. Hay quienes ganan y quienes pierden la vida. Así leemos:
Un cúter lobero fue sorprendido por un temporal y arrojado a la playa del cabo
bautizado por Hernando de Magallanes con el nombre de Once Mil Vírgenes; los
náufragos, al abrir un pozo en busca de agua, se encontraron con que aquel
légamo contenía abundantes partículas de oro puro. La desgracia del naufragio se
convirtió en golpe de suerte y la noticia del descubrimiento se expandió por el
mundo. (331)
A pesar de este augurio de suerte, el relato plantea asimismo la experiencia de los
desertores de Popper que pasan desde la riqueza, al goce de saberse ricos enfrentando
condiciones climáticas que no estaban en sus planes. “En plena mar, sobrevino una tempestad y
como todos estaban borrachos, celebrando la fuga, no atinaron a maniobrar con las velas y el
lugre zozobró, llevándose al seno del océano todos sus tripulantes, fondeados definitivamente
con los veinticuatro kilos de oro, para ejemplo eterno de las súbditos del ‘Rey del Páramo” (311).
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Como podemos ver a través de estos dos segmentos, los transeúntes de “Tierra del Fuego” están
la merced de una naturaleza que desconoce el umbral entre el dolor o el amor, entre la vida o la
muerte, entre la supervivencia y la riqueza extrema y simplemente los absorbe. Tanto las muertes
de los hombres en un naufragio como su hallazgo de oro constituyen eventos aislados que los
hombres califican como “golpe de suerte” o “golpe de mala suerte” desde una perspectiva
antropomórfica. Es el territorio que manifiesta una fenomenología de compensaciones y
descompensaciones. Dicha intempestiva relación termina por absorber a hombres y a animales
por igual puesto que el territorio y su dinámica los confunde, borra la línea que divide a uno de
otro.
En “Tierra del Fuego”, por ejemplo, el elemento constante es la sorpresa. Sorprende a
Schaeffer que sea Spiros y no Novak quien lo salve. Le sorprende asimismo que Novak continúe
ayudándole a sobrevivir. Así leemos: “Para él, todos los hombres eran más o menos lo mismo,
especialmente los que andaban corriendo en tropel detrás de las pepas de oro. De cada uno de
ellos podía esperarse tanto un bien como un mal, todo dependía de las circunstancias en que se
encontraran. Así se lo había enseñado la vida, y así tenía que ser,” (317). De este fragmento, se
deduce que no es que Shaeffer conozca a todos los hombres; sino que simplemente sabe que con
el hombre no hay certezas. Se encuentra a merced de las circunstancias.
Lo intempestivo de los hombres y del territorio es algo que Shaeffer ya está
familiarizado. Evidentemente, no desconoce la multifacética realidad. "¡Así también pudieron
quedaron tirados mis huesos en esta última orilla del mundo!", pensó, con cierta desazón, y
emprendió el camino de regreso” (320). Tanto el comportamiento de Spiros como el
comportamiento de Novak sorprenden a Schaeffer quien aduce su comportamiento solidario de
Novak a varios motivos menos altruistas, a la búsqueda de comida, por ejemplo. Este
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comportamiento impredecible es lo que ayuda que la herida de Shaeffer sane y para que Novak,
entrenado por la milicia, se dedique al cuidado del fugitivo: “¡Caracol, caracol, saca tus cachos al
sol! -decía Schaeffer cada vez que había buen tiempo y podía poner su herida ante el eterno
curandero de la tierra” (319). Novak y el territorio, terminan por intervenir azarosamente a su
favor: “Sobre una roca de la playa cercana, Novak había hallado una costra de sal marina, y
llevándola para asar las aves que cazaba, sirvió también para desinfectar la herida del viejo, que
con ayuda del sol y del aire costero fue cicatrizándose” (317).
Es evidente que la vida y supervivencia de Schaeffer se plantea, dentro del relato dentro
de la matriz de lo inesperado que constituye el territorio selvático austral. Los hombres obedecen
las coordenadas que les dictan sus circunstancias. Los animales asimismo sostienen una conducta
diferenciada. Así, las lobas no atacan a Jackie y a Peter conforme matan a sus lobeznos, más bien
los “contemplaban fijamente, con un fulgor indefinible” (“Cabo de Hornos”, 28). Mientras
Novak y Schaeffer, los cuales cazan huevos para sobrevivir, se enfrentan una circunstancia
diferente en una situación similar: “Eran millares de aves tachonaban el cielo de aletazos y
graznidos y que en ocasiones se volvían tan amenazantes que tenían que colocarse de espalda
contra espalda para poder defenderse, a rebencazos, de los picotazos” (“Tierra del Fuego”, 320).
En “Cabo de Hornos” sin embargo, es evidente que la narración parece prepararse para
ser soporte de un desenlace inesperado. “Más allá se divisaban las grandes olas del océano, que
iban menguando sus furias al acercarse a la pequeña angostura de la salida. Ésta las trasformaba
en mar picado y corrientoso, peligrosísimo cuando las mareas subían o bajaban” (23). Se espera
por el planteamiento de la narración que la naturaleza emprenda una “venganza climática” en
contra de los loberos. Pero esta no se da sino a manos de los propios hombres obsesionados por
riqueza. Al abandonar al fugitivo en la isla sus acompañantes, cegados por la codicia, hacen un
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mal cálculo y asesinan al fugitivo que conoce el camino de regreso. Al exterminarlo, se auto
exterminan en un evidente mensaje ecológico que implica un desenlace evidentemente
inesperados.
De estos fragmentos se deduce que Coloane no busca glorificar la naturaleza de la selva.
Sus relatos tampoco ponen al manifiesto una naturaleza indefensa, depredadora, destructora,
dadora de vida sino todos sus matices posibles que confluyen a partir de una serie de
coordenadas, de compensaciones y descompensaciones, siempre ajenas a la razón.
No existe correlación entre un evento y otro. La bondad no conlleva a la vida, ni la
maldad conlleva a la muerte. El hallazgo de oro por parte de Schaeffer no es un milagro, sino
más bien un evento más en la marea azarosa del territorio. El golpe de suerte de Schaeffer,
derrotado desde un principio, es producto de esta azarosa dinámica. “Si Julio Popper había
inventado su famosa cosechadora de oro, unciendo el toro del mar al yugo de su ingenio, la
naturaleza, en aquella apartada orilla de la Tierra del Fuego, había fabricado también su propia
cosechadora” (326). Mientras en “Cabo de Hornos” los traficantes de origen dudoso pueblan la
zona, aplastan las crías para vender sus pieles con fines de lucro, los buscadores de oro en
“Tierra del Fuego” han cometido asesinatos para buscar el oro. Unos ganan y otros pierden pero
nadie verdaderamente sabe quién recibirá el golpe de suerte o el golpe de muerte. Esta mezcla
híbrida de los ganaderos, contrabandistas, y los reclusos fugados de Ushuaia, de codiciosos
explotadores y aventureros están a la merced de un territorio que desconoce los valores humanos
y simplemente los absorbe dentro de sus coordenadas. Estas se aluden a por un principio de
compensaciones y descompensaciones succionando al hombre dentro de su turbina y en la
tribuna oral de lo impredecible según plantea, reitero, un narrador que narra desde una
oraliteratura, desde una voz experiencial (Pacheco, 63). Ambos desenlaces son divergentes
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puesto que la naturaleza del bosque fluvial de Chile no se comporta de forma lineal. Sus
coordenadas trascienden los ciclos. Las “leyes” trascienden los valores diferenciados de los
hombres y sus múltiples variables abarcan todos los desenlaces posibles.
Como se ha señalado previamente, ambos relatos caracterizan la naturaleza a partir de su
fenomenología, descrita en detalle por Merleau-Ponty en prefacio de Phenomenology of
Perception. Descartan asimismo las fronteras nacionales que dividen Tierra del Fuego en
Argentina y Chile. Ahora bien, dicho descarte no es planteado al azar. Como bien sabemos,
ambos cuentos contextualizan las narraciones por medio de explicaciones centradas en la región
y las relaciones bióticas que en ella se dan. Dicho abordaje se define como bíoregionalismo.
En la tercera parte de mi análisis, pretendo demostrar que este enfoque material, físico y
fenomenológico de la realidad objetiva del bosque fluvial de la zona austral plantea una
emergente principio autónomo local. Dicho principio, articulado por un narrador implícito que
pertenece a la región, ha caminado por ella y la conoce desde una “ruralidad experiencial”
(Pacheco, 63). Este comparte con sus implícitos oyentes, pertenecientes a una misma “ruralidad
experiencial” un campo semántico y contexto común. Esta circunvalación de “…localidades
relativamente aisladas del tráfago civilizatorio” (Pacheco, 63) revela a personajes que abordan el
territorio desde valores diferenciados y acceden a él motivados por principios de riqueza rápida
aludiendo valores del capitalismo y la industrialización.
El bíoregionalismo, un abordaje diferenciado que ofrece particularidades territoriales
transnacionales que dependen del estado o región en la cual se dan. Algunas comunidades
bióticas son compartidas por estados y naciones, hecho que permite apreciar las maniobras
estatales y nacionales y cómo estas impactan el medioambiente. El bíoregionalismo abarca
aspectos no bióticos: la geografía, el clima, las formaciones territoriales (una cordillera, un
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desierto, una meseta) así como la comunidad biótica: los seres humanos y los no humanos.
Asimismo estudia el modo de determinar la interrelación y lo que sostiene o no una bioregion.
Llevado a la práctica aborda, este abordaje se enfoca en particularidades territoriales afectada por
problemáticas transnacionales que dependen del estado o región en la cual se dan.
Evidentemente, ambos relatos se enfocan de forma panorámica en la comunidad biótica de
“Tierra del Fuego” y “Cabo de Hornos”, territorios compartidos por Chile y Argentina. Esto
permite apreciar las maniobras estatales y nacionales y cómo estas impactan las vidas de los
animales nativos de la zona y las de los indígenas que van siendo exterminados conforme avanza
la trama de “Tierra del Fuego”, los selk'nam.
Según William G. Robbins el bíoregionalismo plantea una realidad objetiva para dar
cuenta de cómo los sistemas culturales y los sistemas ecológicos interactúan unos con otros y
van formándose mutuamente. Sirve asimismo para explicar las relaciones entre el hombre y la
naturaleza dando cuenta de la dimensión física de esta relación (419-427). Del territorio se
deduce que Coloane transmite la consciencia territorial desde una perspectiva bíoregionalista.
Así leemos:
La cordillera Carmen Sylva disminuye cuando se acerca a la costa oriental de la
Tierra del Fuego; sus estribaciones se deshacen en suaves colinas cubiertas de
mata negra, calafate y romerillo, ramazones aproximadas para ocultarse. Luego la
cordillera se levanta de nuevo en el mogote del cabo San Martín, cuyo acantilado,
cayendo a pique en el mar abierto, cierra la bahía de San Sebastián, impidiendo el
paso por la playa, de donde se divisa la gran escollera del Páramo como una ola
oscura y estática, petrificada en plena mar. (“Tierra del Fuego”, 312)
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De esta descripción panorámica de la región se deduce la prolija apreciación visual de un
narrador el cual se sitúa dentro del territorio y lo camina para describirla desde la perspectiva de
un caminante inmerso en el territorio el cual mapea desde una inmediatez e identificación y
unicidad ineludible el territorio.
Dicha técnica, reitero, no lo plantea como un chamán, sino como un tracker o conocedor
con el territorio quien describe a través de un lente diferenciado, una “ruralidad experiencial”
(Pacheco 63). Esto se refleja por medio de su descripción del acantilado el cual “impide el paso
por la playa”. Un efecto parecido se deduce de la descripción siguiente del relato “Cabo de
Hornos”: “La pajarera” es una isla alargada en forma de monstruo o lobo echado, cuya cabeza,
cimbrada por los recios vendavales del cabo, parece agacharse desafiante y vomitar rocas
despedazadas donde el mar va a romperse eternamente”(24). Estas apreciaciones panorámicas de
ambos relatos las cuales dan cuenta de un intimismo con el territorio además de un
entendimiento bíoregional de su geografía.
Dichas descripciones se complementan con pasajes que dan cuenta de la flora y fauna del
lugar además de la dinámica que dentro del territorio se da por medio del cambio de estaciones.
Así leemos:
La Tierra del Fuego también se transformaba a tono con sus espíritus, saliendo del
invierno, que es también una dura derrota bajo la gruesa costra de nieve y hielo.
El pasto coirón, la gramínea única, cuyo metabolismo le permite vivir bajo la
nieve, había resurgido de nuevo para solaz de guanacos, cisnes avutardas, patos y
caiquenes. (“Tierra del Fuego”, 318)
Esta descripción la cual se concentra en especies únicas del territorio implica el comportamiento
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biológico de sus especies. Evidentemente, este párrafo da cuenta del comportamiento animal y
climático conforme van cambiando las estaciones. Asimismo, da cuenta de la unicidad y
coherencia interna del territorio en torno a las estaciones y el comportamiento correspondiente de
sus especies autóctonas. En “Cabo de Hornos” el relato se plantea de un modo similar, aunque su
bíoregionalismo se plantea según lo requiere la trama, como se detecta en el siguiente párrafo:
Así, la eterna lucha aparecía del fondo del mar cuando un lobo sacaba de un
estirón el redondo cogote fuera de la superficie, mordiendo un róbalo que se
retorcía como un brazo blanco y espejeante. Era un espectáculo escultórico del
mar: la piel del lobo, reluciente y oscura, el cuello dilatado en formas vigorosas,
las fauces de perro y de hombre, con sus bigotes destellantes cual trozos de cristal,
apretando la cola del pez que se enroscaba y abofeteaba las quijadas ansiosas de la
bestia. (“Cabo de Hornos”, 25)
Como se puede apreciar, es el propio narrador quien describe visualmente un momento de la
zona austral igualándolo a una escultura. Un momento es un espectáculo, un performance. Esta
singular descripción y todas las descripciones geográficas y bióticas de la zona austral descartan
demarcaciones geopolíticas. En ninguna instancia de los relatos se plantea que tanto la isla
mayor como el archipiélago de islas más pequeñas de “Tierra del Fuego” son compartidas por
Chile y a Argentina. El compromiso primordial de ambos está en enmarcar por medio de una
descripción detallada tanto el territorio como las comunidades ecológicas y su comportamiento
conforme avanzan las estaciones. El storyteller vuelve a remitirse a un campo semántico
compartido con una audiencia, esta vez conocedora del arte, por medio de un lenguaje figurativo
remitiéndose al comportamiento animal de alimentarse como un espectáculo “escultórico” del
mar.
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Ambos relatos dan cuenta de la dinámica interna de un territorio para transmitir sus
operaciones en menor escala frente a la intrusión de valores asociados al capitalismo como se da
en “Tierra del Fuego” por medio de la industrialización. En “Cabo de Hornos” pagan cuarenta
peniques por los cueros de un lobo de mar recién nacido. En “Tierra del Fuego” los ganaderos
pagan una libra esterlina por una oreja de un indígena selk’nam. Asimismo, Julio Popper se
presenta en “Tierra del Fuego” como gran interventor industrial de la dinámica bíoregional
planteada por el territorio. Así leemos:
Inventó un mecanismo de madera que puso dentro de ellos, cuando el mar
ascendía, encerraba el agua en estos túneles con sólidas compuertas, y cuando
bajaba, liberábalo de su prisión, pero regulando su fuerza de manera que relavara
todo el material aurífero acumulado por sus decenas de trabajadores. El
rendimiento de estos artefactos fue tan extraordinario que Popper los bautizó con
el nombre de ‘Cosechadores de Oro’. (“Tierra del Fuego”, 310)
A través de este fragmento se revela la intervención industrial de la región quienes han dejado en
ellas huellas indelebles. Dicha intervención occidental desde un valor diferenciado es detectable
en la toponimia del territorio las cuales transmiten valores desde los códigos imaginarios
planteados por el occidente. Así, en “Cabo de Hornos” se mencionan dos lugares los cuales
reciben su nombre por parte de afuerinos los cuales proyectan en los lugares sus miedos
colectivos desde valores diferenciados. “la sepultura del Diablo” constituye una proyección
bíblica. Asimismo, “la pajarera” o cueva de focas y pájaros se remite a un lugar de encierro para
los pájaros en la civilización.
Llama la atención, reitero, que ninguno de los cuentos mencionan a Argentina o Chile en
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la narración. Se centra en los fenómenos de un determinado territorio tomando en cuenta las
fronteras naturales. Glotfelty y Lynch establecen una calidad distintiva del bíoregionalismo,
“diferent bioregions look, smell, taste, sound, and feel different. We sense the transition between
bioregions with our whole bodies (5). Evidentemente, a través de una panorámica explicación
del paisaje, del ecosistema que incluye los procesos bióticos y del clima, se evidencian de un
modo más marcado los cambios históricos y su intervención en el territorio. El territorio regional
que trasciende fronteras provinciales y nacionales da cuenta de coordenadas y devenir propio.
Asimismo, da cuenta de la intervención de la industrialización originada por la fiebre del oro y la
explotación de la fauna del territorio para fines mercantiles. Dicho abordaje bíoregional revela
cómo y de qué modo todos sus personajes humanos, Novak, Schaeffer, Spiros en “Tierra del
Fuego”, Jackie y Peter en “Cabo de hornos” se rigen por un sistema de valores ajenos dentro de
un sistema natural geográfico y biológico.
Ambos relatos examinan la relación de sus personajes dentro del mundo natural dando
cuenta del impacto de los cambios históricos, de la intrusión de los valores asociados al
capitalismo y la industrialización dentro de la zona austral. Esta articulación bíoregionalista da
cuenta de un apabullante territorio integra a los seres humanos sometiéndolos a una
interreciprocidad de la cual no pueden escapar a pesar de que proyectan valores diferenciados. El
territorio los obliga a funcionar en un plano diferenciado que los coloca en su lugar.
Llama la atención que los personajes de ambos cuentos esperan algún día salir del
territorio, hecho que ratifica su consciencia diferenciada: indígenas y animales constituyen, por
medio de sus muertes su fuente de ingresos para luego desplazarse de vuelta a su lugar de origen.
Dicho aspecto revela una relación desigual en la cual ellos están evidentemente posicionados en
el lugar más aventajado de explotación. Por medio del relato nos enteramos que el presidiario de
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Ushuaia, viejo contrabandista, pretende utilizar a los cazadores de popis para ganar dinero. El
relato “Cabo de Hornos” da cuenta desde un principio que la estancia de Jackie y Peter en la
zona austral es transitoria, o por lo menos así es lo que ellos piensan. “Tienen algunas libras
esterlinas guardadas y que están juntando más para irse a sus tierras [...]” (20). Incluso hasta el
presidiario de Ushuaia planea salir en cuanto cierre la faena de popis. “¡Después de ésta, yo he
de "rumbiar" al norte! [...] ¡Ustedes saben! [...]¡Unos cuantos cueros no más, para dárselos al
patrón del primer cúter que me pueda llevar! Me quedaría aquí, pero ya no sirvo; la temporada de
caza pasó y nunca se está demasiado lejos de Ushuaia [...]” (29). Asimismo, en “Tierra del
Fuego” ambos hombres, Novak y Schaeffer se van de la zona austral, “Yo corto para el puerto—
dijo Schaeffer, cuando estuvieron en la huella que conduce al sur, hacia Río Grande. —Yo me
voy para Río del oro—dijo Novak, señalando con amplio gesto del brazo hacia el noroeste
mientras se estrechaban las manos en señal de despedida” (336).
Esta consciencia diferenciada constituye por un lado, un desarraigo del territorio y por
otro una intrusión al sistema puesto que según su punto de vista, la naturaleza está allí para
proveer. Sus valores dependen de un sistema cultural diferenciado e identificado como “el
norte”, planteados por lo que Bhabha constituye como “normative, traditional history of the
West” que constituyen “masternarratives” y “critical rationality of the Western personhood”
(citado por Rutherford, 218).
Es evidente que el prisma a través del cual desdeñan el territorio ha sido instaurado por el
colonialismo a través del cual el hombre se considera en una posición superior desde por la
“mitología de la civilización” (Bhabha citado por Rutherford, 218). Williams alude a la dinámica
europea en relación al noroeste norteamericano estableciendo un paralelismo con “Tierra del
Fuego” el cual nos informa que los ganaderos y los “cosechadores de oro” se valieron de
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múltiples estrategias bélicas para ahuyentar a los indígenas y los ganaderos se valieron de varias
estrategias aclimatar el territorio a sus necesidades de pastoreo lo que fue ratificado por el
testimonio histórico. “Euro-American settlers disrupted the indians’ ecological world and shaped
it into something much different, a physical world that had little function other than to serve
human needs and profit,” (Williams, 427). Dicha consciencia diferenciada, planteada desde un
colonialismo y desde un plan para acumular capital y volver al “norte” se deduce de asimismo de
las acciones de europeos en Latinoamérica los cuales acceden al territorio con consciencias
diferenciadas para satisfacer sus propias necesidades humanas.
Esa perspectiva es ratificada por W. Parker Snow 9 quien describió a grandes rasgos y
desde un planteamiento evidentemente superior a los fueguinos que encontró en la isla Picton,
parte del archipiélago de Tierra del Fuego con quienes convivió, interactuó y de quienes, sin
embargo se refiere como una otredad: “I talked, I sang, I laughed and danced with them to their
heart's content, for, inviting me to the interior of their wigwam, I was placed at once in a post
ofhonour, and free—so far as could be—from the intolerable smoke of their fire” (263). Dicha
cita sostiene la diferenciación entre un indígena hermanado con los elementos y un explorador
que no los tolera.
Ahora bien, este distanciamiento abarca otros abordajes y diferenciaciones que abarcan
una articulación del salvaje siempre desde una percepción diferenciada. Así leemos: “The men
came and hugged me, very much like the grip of a bear. I felt as if squeezed in a vice. Neither
was it at all agreeable in another way, for the Fuegians are excessively dirty, and contact with
them might well cause a man to shudder” (263). Este distanciamiento el desapego a los sentidos
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Véase “A Few Remarks from the Wild Tribes of Tierra del Fuego from Personal Observation.”
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es evidente. El explorador se dirige a lectores de Inglaterra quienes probablemente tengan sus
ojos en aspectos mercantiles del territorio. Su desapego y crítica desde una otredad es evidente y
contrasta con la actitud de los indígenas fueguinos quienes le dan la bienvenida se acomodan a su
otredad y lo reciben de un modo pacífico. Evidentemente, el explorador se pronuncia desde una
epistemología diferenciada que plantea valores divergentes reflejando una aspectos e intereses
personales evidentemente diferentes y valores diametralmente diferenciados: “There can be little
doubt that a civilized man when wisely at work with the natives of any wild land, can obtain an
ascendancy by a prudent exercise of his own mental powers. I generally find that the eye has
great effect upon a wild man. At all events, during all my visits to various savage tribes, I have
never received any harm from them” (263). Evidentemente “the wild man”, el cual se muestra,
por medio de este pasaje asociado a “wild land” puede ser “dominado” por medio del ejercicio
del raciocinio del hombre occidental. Dicho aspecto remite, evidentemente a la dicotomía
“civilización y barbarie” impuesta dentro del continente por la oligarquía latinoamericana la cual
constituye una asimilación de los valores occidentales reflejados por Parker-Snow. De la
siguiente cita se deduce que este explorador desarrolló una relación con los indígenas fueguinos.
Parker Snow, sin embargo, continúa describiéndolo desde un cedazo diferenciado, un evidente
lente occidental a través del cual éste se considera superior por el ejercicio racional: 10
The men were fine powerful looking fellows, each in a state of savage nudity; but
their wild hair, and dirty and repulsive- looking bodies needed some previous
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El explorador comenta en una anécdota la reacción de los indígenas cuando éste comienza a dibujar el territorio,
estos se acercan con plantas y se preguntan por qué no dibuja un arbusto o una flor. Este mismo establece
paralelismos con la actitud de los indígenas norteamericanos quienes asumen que los exploradores y ganaderos
tienen objeciones pensando que vienen a robarse sus semillas. “We read of the North American Indians lately
objecting to our exploring parties coming upon their new paths, on the plea that it is only to gather and take away
their roots and flowers” (265).
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acquaintance with such beings to admit of any near approach. The women,
throughout that and every after interview, behaved in a manner that struck me as
being extraordinary in such savages. The modesty of their conduct was very
remarkable, and nothing would induce them to come on deck. One of the women
was tolerably good looking. She had a baby with her, and there was something
most winning in her manner when she asked us to give her child some present.
She was much attached to her baby, even as I found all of the Fuegian mothers
were, and I feel certain that to attempt taking those younger children away on any
pretense whatever is wrong in the extreme. (Parker Snow, 263-264)
De este pasaje se deduce primero: el cedazo homogeneizador a través del cual Parker Snow pasa
a los fueguinos. Asimismo, al expresar repulsión o calificar a una mujer como “tolerably good
looking”, afirma su superioridad. Al calificar su protectora forma de comportarse con respecto a
su familia, como extraordinaria está claramente remitiéndose a su propia superioridad.
Desde esta superioridad, claramente planteada por Parker Snow en un testimonio
histórico de su paso por Tierra del Fuego, el personaje Novak lucra de la matanza de indígenas
cuyas orejas corta para venderlas. Dicha superioridad se iguala a la del fugitivo de Ushuaia,
conocedor de la región, sirve de guía a Jackie y Peter embarcándose en la matanza conjunta de
lobos recién nacidos o popis para venderlas a los industriales de Europa. A modo de flashback,
Novak da cuenta de su consciencia diferenciada asumiendo que tanto él como Schaeffer valen
menos que un indígena de la etnia Ona en su escala de valores de Popper (335). Novak
reflexiona acerca de la futilidad de sus actos ganando una libra esterlina por cada par de orejas
las cuales vendió a los ganaderos (334). Sin embargo, mantiene su escala de valores intacta,
lamentándose por valer “menos que un indio” ante los ojos de Popper.
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Dicha ficcionalización de hechos históricos es a grandes rasgos corroborada
históricamente por el propio Julio Popper (1857-1893) en su conferencia de Buenos Aires
(1887), el cual cuenta haber matado a un grupo de la etnia Selk’nam durante su expedición lo
que en parte contribuyó a su genocidio. 11 Coloane hace uso de este hecho histórico para revelar
las acciones de sus personajes. Así leemos a modo de flashback el recuerdo de Novak en “Tierra
del Fuego”:
Los onas con sus mujeres y niños regresaban de las playas del cabo, cargado con
cormoranes y pingüinos, cuando los atacaron desde el peñón del cabo, a mansalva
y sin misericordia. Habían caído cuatro o cinco bajo las balas de su carabina. Uno
de ellos era una niña; recordaba su hermoso cuerpo desnudo, porque en la huida
se le había caído la capa de guanaco; pero no así su rostro, que no se atrevió a
mirar cuando le cortó las orejas. (“Tierra del Fuego”, 334)
Dicha percepción se plantea asimismo en “Cabo de Hornos” esta vez en relación a la matanza
indiscriminada de popis o lobos de mar recién nacidos por los cuales se pagaban hasta “cuarenta
a cincuenta peniques por cada una” (22).
Los tres cazadores iniciaron su tarea de siempre y de todas las partes: matar [...],
matar, destruir la vida hasta cuando empieza a nacer. Con los mazos mortíferos en
alto, fueron brincando por sobre los cuerpos que daban a luz y descargando
garrotazos certeros sobre las cabecitas de los recién nacidos. Los tiernos lobeznos

Véase Julio Popper C.E. “Exploration of Tierra del Fuego Delivered at the Argentinean Geographic Institute on
the 5t of March, 1887”.
11
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no lanzaban un grito, caían inertes, entregando la vida que sólo poseyeron un
instante. ¡Matar y matar! [...] ¡Cuanto más rápido, mejor! Como poseídos de una
locura extraña, los hombres asestaban mazazos e iban amontonando los pequeños
cuerpos. (“Cabo de Hornos”, 27-28)
Como podemos ver a través de este pasaje, los cazadores, sugieren una consciencia diferenciada
por el colonialismo desde la cual tanto los lobos recién nacidos y a los integrantes de la etnia
Selk’nam constituyen recursos para aprovechar desde un sentido de superioridad. Asimismo,
estos valores diferenciados implican la fuerza formativa con la que históricamente irrumpieron
en el continente las fuerzas económicas occidentales.
Ahora bien, al hablar de una “locura extraña”, el narrador desconoce a estos personajes,
distanciándose diametralmente de ellos, desentiende el motivo de sus acciones las cuales
interpreta desde su orilla opuesta. Esta estrategia, reitero, plantea una “ilusión de oralidad”
(Nauss Millay, citada por Fass Emery, 233) desde la otra orilla o desde una “ruralidad
experiencial” (Pacheco, 63). A través de una voz que habla desde una territorialidad el narrador
conocedor del territorio, intimado con él, emerge no tan solo como un tracker, como expliqué
anteriormente, sino que además se plantea como un contador de historias o storyteller que
transfiere un sistema de valores. Desde este prisma, observa las acciones de los cazadores de
pieles como una “locura extraña”. Esta voz evidentemente oral desde un matriz diferenciado
abarca características alude a lo que Hugo Niño distingue de etnotexto. En sus referencias a este
concepto, éste da cuenta de varias características aplicables a “Tierra del Fuego” y a “Cabo de
Hornos”. Entre estas características se encuentran:
1. se trata ante todo de un relato, un performance que se enriquecen mutuamente y
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se negocia constantemente. 2. Su autoridad depende de la comunidad. 3. Se aparta
de la idea de la literatura, planteándose de lo conocido, devela su utilidad y
función pragmática. Los límites entre la ficción y la realidad son porosos.
“Implica la acción de autoconocimiento y reconocimiento por parte del auditorio
siendo éste fuente de placer. 4. El resultado del texto depende de la actuación del
relator. 5. Desborda la idea de las literaturas nacionales. 6. Se trata de un producto
altamente negociado y textualizado. (Niño, 113)
“Tierra del Fuego” borra los límites de la realidad y la ficción insertando la vida y obra de un
personaje histórico, Julio Popper, lo que borra la frontera entre la realidad y la ficción;
entretanto, “Cabo de Hornos” implica dentro del territorio una institución real, la cárcel de
Ushuaia, Argentina, recinto penal que funcionó entre 1904 y 1947 del cual arranca el fugitivo
que guía a los loberos a “La Pajarera”.
Se plantea dentro de ambos relatos un producto negociado y textualizado por medio de
abordajes panorámicos planteados a través de una “ruralidad experiencial” (Pacheco 63). Dichos
relatos insertan una diversidad de otros registros como lo es, por ejemplo, la noticia de la
aparición de un cúter a la deriva cerca de la “pajarera” leída por un marino asturiano en un bar,
que da cuenta de las muertes de Jackie y Peter (“Cabo de Hornos”, 32). Se evidencia asimismo
por los clamores de una voz que anuncia las pesadillas del agonizante fugitivo o incluso por las
exclamaciones de su propio narrador que transmiten estremecimiento:
¡El progenitor que devuelve los dolores parturientos de la isla, con blancas
caricias de espumas engarzadas a los riscos! ¡Región de un mundo lejano!…
¡Lobos, loberos, islas extrañas! ¡Tierra sobrecogedora, inolvidable y querida; el
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hombre que se ha estremecido en sus misterios, se amarrará para siempre a sus
recuerdos! Ella y sus hombres son como el témpano. ¡Cuando la vida le ha
gastado las bases azules y heladas, da una vuelta súbita y aparece de nuevo la
blanca y dura mole navegando entre las cosas olvidadas! [...] (“Cabo de Hornos”,
27)
Esta declamación la cual abarca ciclos enteros de historia transmite asombro vaticinando el
futuro remordimiento. Se deduce de élla una transmisión de una valorización del territorio. Dicha
exclamación da cuenta del instante supremo del nacimiento. “¡El gemido de la naturaleza
creadora, en esa bolsa de aire fétido y aguas oscuras! [...] ¡La matriz fecunda de la isla incubando
los hijos predilectos del mar! [...] ¡El mar, ese macho arrollador y bravío que baña sus peñascos
relucientes desde afuera! [...]” (“Cabo de Hornos”, 27). Evidentemente, el valor pragmático de
este relato el cual es crear consciencia. Se deduce así también un extrañamiento, una intimidad y
pertenencia con la región, una digresión personal que se distancia de la misma trama para
plasmar en un instante todos los momentos posibles. La autoridad implícita de este storyteller
quien narra desde su propia “ruralidad experiencial” evidentemente local es evidente. Apela a
dominios compartidos con su audiencia. Así cuando el fugitivo se da cuenta de que ha sido
abandonado, esta voz emerge desde un contexto diferenciado eminentemente local. Este registro
se diferencia diametralmente con sus cavilaciones a través de las cuales se deduce un clamor
desde el punto de vista de la naturaleza. El storyteller se plantea en los dos planos. El siguiente
párrafo plantea, claramente, una narración desde una oralidad contextual a través de la cual el
narrador interpreta la perplejidad del fugitivo al darse cuenta que ha sido abandonado por los
loberos Peter y Jackie. En el siguiente pasaje el storyteller o contador de historias se sale de su
libreto para transmitir una sentencia moral compartiendo el campo semántico con implícitos
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oyentes:
Cuando hemos cargado nuestra barca con el equipaje, con las más bonitas
ilusiones y sueños y quedamos estupefactos en la playa del engaño, viéndola
partir, en lontananza, llevándonos todo y dejándonos la fofa hilacha que no atina a
nada…, entonces aflojamos; pero echamos un vistazo hacia atrás, vemos que hay
senderos de regreso, nos recobramos, y aunque vayamos curvados por nuestra
pesada cruz, con el alma doblada, ya levantaremos el hombro y arrojaremos la
cruz en alguna vera polvorienta, y volveremos a ser lo que fuimos. (“Cabo de
Hornos”, 30)
A través de esta imagen la cual, evidentemente, transmite las divagaciones de un tracker o
conocedor de un territorio, el orador parece identificarse con el presidiario cuya procedencia no
está clara en el relato. Estamos evidentemente en presencia de un etnotexto el cual es altamente
negociado y textualizado (Niño, 113)
Como hemos visto en el transcurso de la trama, la localidad se plantea por medio de una
voz que caracteriza a un contador de historias y a un público implícito con el cual comparte el
campo semántico. Este dominio común territorial transmite un sentido de pertenencia y origen
común dentro de un determinado espacio bíoregional. La descripción de Spiros plantea esta
complicidad: “Era un individuo mediano, regordete, de cara redonda, mofletuda y fofa, con
ojillos negros y vivaces que aleteaban como dos moscas caídas sobre un pan recién amasado”
(314). Dicha refleja una complicidad. Esta “ilusión de oralidad” (Nauss Millay, citada por Fass
Emery, 233). Esta planteada evidentemente desde una “ruralidad experiencial” (Pacheco, 163)
continúa conforme avanza la trama apropiándose de la imagen del griego. “Spiro hizo parpadear
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sus dos moscas; miró a Novak, y una sonrisa solapada se arrastró por el pasto hasta los talones
del alemán” (315). De estas descripciones se deducen dos constantes. La primera es que el
narrador comparte con sus personajes y con sus implícitos oyentes el mismo espacio rural que
alude a campos semánticos compartidos (Fernandez 40-50). El pan amasado o pan hecho a mano
se confecciona tradicionalmente en este contexto regional. La segunda es que el narrador plantea
este tipo de lenguaje figurativo para entretener a una audiencia implícita con la cual comparte
matriz cultural. Citando a Fernandez, ambas características alinean los dos relatos con la
etnoliteratura que alude por un lado a una sensorialidad y por otro, a un lenguaje figurativo desde
un campo, o dominio semántico territorial planteando pertenencia e inclusión.
Ahora bien, la trastierra de Coloane permanece y jamás se mueve de la zona austral. Su
lenguaje figurativo remite a un dominio territorial como si estuviera narrando desde y hacia su
propio contexto. Dicha voz oral proviene de un contador de historias o storyteller que conoce el
territorio personalmente y lo ha recorrido develando a oyentes implícitos con los cuales se
relaciona en complicidad. Se devela de este modo el valor pragmático de sus relatos los cuales
por un lado sirven para entretener y por otro transmiten una consciencia, un sentido de
pertenencia y valor, dos características de la etnoliteratura como disciplina, según Niño (113).
Al plantear ambos relatos desde un bíoregionalismo utilizando las estrategias orales
mencionadas por Niño con respecto a la etnoliteratura, ambos relatos de Coloane revelan, sin
tener que articularlos, cómo los valores asociados a la industrialización contribuyen al
exterminio indiscriminado y masivo de indígenas, hombres y animales por igual. Es evidente que
la percepción occidental de los territorios salvajes fue, en parte la corriente motivadora de estas
acciones. Huggan y Tiffin plantean este desbalance de la siguiente manera:
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The western definition of humanity depended—and still depends—on the
presence of the ‘not-human’; the uncivilized, the animal and animalistic.
European justification for invasion and colonization proceeded from this basis
understanding non-European lands and the people and animals that inhabited
them as ‘spaces’ ‘unused’ ‘underused’ or ‘empty’ (Val Plumwood citada por
Huggan y Tiffin, 5).
Evidentemente, a juzgar por las exploraciones de Parker Snow, el entendimiento de los
exploradores se remitía a “wild men” y “wild territory” los cuales serían fáciles de controlar por
medio de una “mente racional”.
Como afrenta a esta perspectiva, ambos relatos supreditan a los hombres a la naturaleza
apabullante y al contexto rural que los integra. La oralidad planteada en el párrafo anterior
transmite un principio de autonomía local a través del cual según Araya Grandón Coloane
“ecologiza la experiencia la escritura” (49). Tanto la oralidad como la ruralidad, con sus diversas
estrategias nutren esta voz territorial a través de la cual el hombre se reconstituye como parte de
la naturaleza en un plano diferenciado al cual deberá enfrentarse a pesar de sus valores
diferenciado debe asimilar, “The real is a closely-wooven fabric; it does not await our judgement
before incorporating the most surprising phenomena, or before rejecting the most plausible
figments of our imagination” (Merleu-Ponty, 58). La naturaleza de la selva se reconfigura en
“Tierra del Fuego” y “Cabo de Hornos” como un principio apabullante de autoridad sostenido
por la fenomenología.
Este mensaje es evidente en los relatos de Coloane. En otro cuento, un personaje de
Coloane se refiere a la naturaleza en “Tierra del olvido” de este modo: “La naturaleza primero lo
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desintegra a uno, y luego integra como uno de sus elementos. En la primera etapa parece que se
fuera a desaparecer, algunos perecen, y en la segunda se renace con un nuevo vigor; así tal vez
selecciona y destruye lo que más le conviene” (Coloane, citado por Araya Grandón, 49). Esta
forma darwiniana de aludir la naturaleza, implica evidentemente como el relato indica, al ser
humano. Las intervenciones de la colonización y sus patrones de violencia, genocidio y ecocidio
constituyen afrentas a través de las cuales el hombre, integrado como un elemento, se desintegra
él mismo. Esta succión plantea desenlaces inesperados. Los enriquece parcialmente como ocurre
en “Tierra del Fuego” o los desintegra como ocurre en “Cabo de Hornos”. Lo real
fenomenológico, citando a Merleau-Ponty, integra el asombro o descarta los valores a su antojo.
Si bien es cierto, como establecí anteriormente, se da una imbricación entre humanos y no
humanos en el relato se dan instancias en las cuales claramente, son los humanos quienes imitan
la conducta de los animales.
Tras salvarle la vida, se esperaría que Schaeffer, agradecido por ser cuidado, salvado y
protegido por Novak comparta las ganancias de igual a igual, pero así no sucede. Termina
llevándose siempre más de lo acordado tras enterrar una cantidad de oro en una cueva de un
cururo (337). Sin embargo, Schaeffer no sólo lo engaña, sino que termina imitando, como
siempre lo ha hecho los animales. La experiencia de sobrevivir el Páramo ha afinado su
capacidad de imitación de los animales quienes constituyen, desde la autoridad emergente local
de un territorio un escalafón igualado al hombre. Así leemos:
Las aves de rapiña, a pesar de su número, retrocedieron acobardadas, mirando
desde lejos a su víctima con fieros ojos enrojecidos. Luego volvieron todos juntos
a la carga y entre una nubecilla de alas y picotazos ultimaron al viejo caiquén
rezagado. Schaeffer, que se había detenido a contemplar el desigual combate, se
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bajó del caballo y se dirigió en busca del caiquén muerto. Lo tomó y lo amarró
por las patas a los tientos de su montura. -¡Nadie sabe para quién trabaja! -díjoles
a los caranchos, que lo miraban con rabia impotente, zanqueando con sus garras y
sacudiendo sus enhiestos penachos. (337)
Es el propio Shaeffer quien pone en evidencia sus prácticas de imitación: de alimento tras lo cual
emigra hacia el norte siguiendo siempre la ruta animal. “¿Para dónde piensas cortar? -profirió
Schaeffer con frialdad. -Para el norte, hacia donde van ellos… Allá está la vida. Pero la vienen a
buscar acá -dijo sonriendo Un viejo por lo bajo” (“Tierra del Fuego” 329). Ambas instancias en
“Tierra del Fuego” sugieren un imitado y un imitador.
Emerge un espacio diferenciado en el cual los significados se amplían y la autoridad se
constituye desde un vínculo vital. En el preludio de la huida de Peter y Jack: “El herido instante
en que la vida nace a su curso, olía como siempre a muerte y vida” (29) se plantea la fuerza
irreductible, democrática y aplastante de la naturaleza. El acto de un traficante de pieles
agonizando puede constituir un símbolo de violencia, justicia por parte de los animales hacia el
hombre. Sin embargo, el relato, lisa y llanamente los plantea como eslabones omnipresentes de
los ciclos de la vida y de la muerte a menudo ignorados por quienes los observan con horror
desde una mentalidad diferenciada, como transeúntes del bosque fluvial.
Se deduce de esta autonomía local una transmisión de valores en relación a las etnias y
especies autóctonas. A través de la oraliteratura se ingresa a un espacio diferenciado que plantea
un abordaje prediscursivo el cual instaura una consciencia colectiva, de un sentido. Como
articulador de una “ruralidad experiencial” (Pacheco, 163) Coloane instaura una transmisión y
continuidad de valores afirmados y reafirmados por un storyteller o narrador oral. Esta
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transmisión llama asimismo a reflexionar en relación a las limitaciones de una ecología
heterogénea, arrasadora proyectada desde una globalidad. Estos relatos redefinen la ecología a
partir de una materialidad fenomenológica que pulveriza conceptos y conceptos que se mantiene
en constante desarticulación y redefinición, incluso mientras escribo este trabajo. (Bhabha, 1990:
220).
En su entrevista “The Third Space” a través de la cual resume el postcolonialismo y un
emergente “tercer espacio”, se abre la posibilidad para plantear un espacio vivo constantemente
en construcción desde un espacio que no implica un colonizador ni un colonizado. A través del
trabajo de Coloane y evidentemente a través del trabajo planteado por otros escritores
latinoamericanos. Bhabha extiende una invitación de la siguiente manera: “a new alliance
translates itself demanding that you should translate your principles, rethink them, extend them”
(Bhabha: 1990: 216).
El mensaje ecológico de ambos trabajos que aquí he analizado y muchos de los relatos de
Coloane es evidente tanto por las estrategias mencionadas anteriormente como por la propia
trama. Ambos relatos dan cuenta de la consciencia diferenciada de Shaeffer, Novak y Spiros, de
Jackie y Popper. Ahora bien la estrecha amistad de Novak y Shaeffer, forjada a través del
espíritu de supervivencia en “Tierra del Fuego” naufraga precisamente por la avidez por el oro.
“La brisa humana empezó una vez más a alejarse de esos corazones” (326). Una vez que
Shaeffer da con el oro, comienzan a lavarlo y se comportan como “dos fieras desconfiadas”
(327).
El mensaje indigenista es intermitente a lo largo de la trama. Las divagaciones de Novak
dan cuenta de que él fue uno de los perpetradores del asesinato de la etnia Selk’nam
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exterminando a rifle a familias enteras. Asimismo, dan cuenta de su matanza indiscriminada de
los Selk’nam por cuyas orejas los ganaderos le pagaban una libra esterlina. Desde una
consciencia diferenciada y evidentemente asumida como superior, tanto Shaeffer como Popper
se consideran diferenciados de los indígenas. Sus valores evidentemente se remiten a una
conciencia occidental de lucro y de valores diferenciados. Los hombres deciden salir del
territorio para vivir en la civilización a costa del dinero ganado por las pepas de oro. Resumen su
instancia. Se van: “No pienso terminar como un indio ona debajo de una carpa de cuero de lobo”,
señala Shaeffer al verse sanado. Reanuda su propósito de siempre, el cual es seguir enajenado del
territorio simplemente buscando oro. Novak se plantea el mismo principio en relación al valor de
los indígenas mientras discute consigo mismo si debería acuchillar a Shaeffer o no. “¿Un viejo
no era acaso una sombra de hombre? ¡Tal vez valía menos que un indio!” (335).
Ambos relatos dan cuenta que en el contexto latinoamericano la ecología está imbricada
con temas de indigenismo. Asimismo, la explotación del territorio está estrechamente vinculada
a la explotación y el abuso de sus habitantes. Ambas se constituyen desde un cedazo de valores
diferenciados, desde un mismo matriz postcolonial. El abordaje multidimensional de territorio
concreto que pulveriza a través de una ilusión de oralidad todas las certezas racionales plantea
diferenciaciones produciendo formaciones que desarticulan una ecología monolítica, un bloque
en consenso. Al mismo tiempo reafirman lo amerindio por medio de estrategias que aluden este
matriz cultural reconstituyéndolo como mecanismo de transmisión de valores.
La “voz” del territorio es orquestada a través del uso de un lenguaje contextual que
implica un campo semántico compartido. Dicho lenguaje remite a un contexto rural compartido
por un narrador oral y sus oyentes implícitos los cuales están, evidentemente, en sintonía del
territorio. Surge entonces la premisa de Bhabha, a través de la cual, el sujeto post colonizado
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vuelve a la metrópolis a desenmascarar los discursos civilizatorios de identidad como receptores
de la experiencia cultural del colonialismo, desplazando y cuestionando la validez de esas
narrativas (1990: 218). A través de la voz del narrador, emitida desde una “ruralidad
experiencial” “ingresa al relato por diversos cauces de elaboración ficcional” subvirtiendo los
terrenos “reservados a la letra” para pulverizar de este modo “las certezas racionales” (Pacheco,
62).
Este efecto puede atribuirse, utilizando los planteamientos de Pacheco, a que Coloane,
nacido y criado en Quemchi, accedió al territorio austral de Chile desde su temprana niñez,
“como un intento por alcanzar un lenguaje transparente, donde la mediación escrituitaria casi
desaparezca; un lenguaje siempre en camino hacia ese "no- lugar" donde signo y objeto son
paradójicamente idénticos” (Pacheco, 62). Merleau-Ponty plantea el mismo efecto remitiéndose
a un “plano” que él plantea como anterior a las ideas, “antes del sujeto y e objeto estaban
diferenciados (219). En este sentido, Bhabha plantea que un tercer espacio que permite que
aparezcan nuevas estructuras de redefinición (320), en este caso, a partir de un matriz cultural
diferenciado, en este caso, del universo oral de América Latina. Pacheco sentencia: “La vastedad
de este horizonte es difícil de imaginar. Conforma esa especie de continente otro, a menudo
invisible para la cultura oficial y letrada” (61). Este “matriz diferenciado” como “proyección de
la experiencia directa constituye el primer sentido en que puede entenderse lo rural” (Pacheco,
61).
Tenemos entonces que a partir de este bíoregionalismo se plantea un principio de
autonomía local que se impone a todas las heterogeneidades posibles, siendo la ecología una de
ellas. Al internarse en ella, a pesar de sus consciencias diferenciadas los hombres asumen, sin
querer un contrato vital. Mientras enajenados buscan saciarse para su propio beneficio son
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integrados o/y desintegrados involuntariamente por este principio vital.
Coloane no ha pasado de moda. Alude una experiencia remota, propia y universal de
todos los hombres: los sentidos. Sin embargo, por medio de un despliegue narrativo desde
diversas instancias, contadas desde “una ruralidad experiencial” (Pacheco, 63) constituye una
rampa de acceso a un principio ecológico. Ella constituye el recordatorio fehaciente de la
reciprocidad que el hombre a la naturaleza se debe por contrato vital. El territorio, por cuenta de
los sentidos, establece un sentido común que trasciende distancia y tiempo y categorías
geoculturales por medio de valores locales. Ahí radica su atemporalidad.
La huella de un territorio no tan solo se constituye desde lo visto o lo escuchado. Es una
síntesis sensorial que abarca el tacto, el olfato, el sabor produciendo una experiencia vital
inescrutable por la escritura o el cine, inescrutable por categorías y configuraciones coloniales
accediendo a la consciencia por medio de una impronta oral.
Se deduce de ambos relatos la ausencia del soporte escrituitario planteado por Pacheco
que afinca estos relatos como vertientes de la etnoliteratura. Se deduce asimismo una transmisión
sensorial palpable, palatable olfateable que se diferencia como ficción accediendo a los
recónditos espacios de la remota memoria sensorial. En este sentido, la literatura de Coloane no
tan solo se plantea de la transmisión de una memoria, de un recuerdo. Más bien lo hace a partir
de la fenomenología la cual hace del territorio, su materia, sus seres humanos y no humanos,
trasciendo ideas y paradigmas, el conocimiento, la identidad, la historia y la temporalidad “la
reconstrucción de una totalidad” (Petrerman, 48).
Asimismo, se deduce de los textos de Coloane una arteria claramente indigenista aunada
a su arteria ecológica. Dicho efecto se logra tanto a partir de sus estrategias narrativas que lo
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alinean a una etnoliteratura, precolombina, abordadas desde una oralidad como a partir de las
vidas sus personajes quienes dan cuenta propia del abuso (“Tierra del Fuego”, 334). Puede que
los territorios selváticos de Coloane den cuenta de una “violencia maleada, civilizada enfrentada
al interés material o sensorial, la codicia del oro, del oro blando que es la lana, de la tierra, de la
mujer, de su carne…” (Droguett, 624). Sin embargo, es importante considerar que por sobre las
instancias de la razón este espacio sensorial devela una tierra palpitante, viva, poblada seres
humanos y no humanos insertados en una cadena de compensaciones y descompensaciones
confundiéndose con múltiples resultados, trascendiendo los ejes binarios de la racionalidad. Si
bien es cierto es posible asociar su trabajo a la cuentística latinoamericana del siglo XX, se
deduce de su trabajo una utilización multifacética de estrategias narrativas que le otorgan a la
trama un relieve sensorial que replantea el territorio como un espacio realista, bíoregional del
cual emerge en su totalidad aplastante una autoridad local.
Ahora bien, el propio Coloane expresa en una entrevista esta relativa relación desde su
perspectiva indigenista:
Hace menos de un siglo 1os buscadores de oro y ganaderos pagaban una libra
esterlina por cada par de orejas de indio ona muerto, que, según lo ha comprobado
el radioactivo carbono catorce, vivió en esa gran isla de hielos, bosques y estepas
durante diez mil años y era un pueblo de unos diez o doce mil seres humanos.
¡Una bala de Winchester para cada mil años de hombre! (Coloane, citado por
Droguett, 624)
De sus planteamientos se deducen sus abordajes constituidos desde una inmediatez que transmite
instantáneamente por medio de su sensorialidad a vínculos remotos. La matanza de los Selk’nam
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proyectado a modo de denuncia se iguala a la matanza de los lobeznos. Ambas vidas,
derrochadas por quienes intervienen en la fenomenología de la zona austral, hubieran dado
cuenta de la historia de la tierra. La pérdida, como él mismo plantea, es enorme.
La amplitud expansiva de una ética global, transnacional, o internacional con respecto a
la ecología es incongruente con el contexto bíoregional planteado por Coloane. De su relato se
deduce que generalizaciones y categorías pre conceptuales que pretenden anticipar procesos no
tan solo descartan los vínculos atemporales omnipresentes. Desoyen los chasquidos de un
vínculo fenomenológico prioritario cuya coherencia se centra en la inmediatez.
Después de todo ambos relatos dan cuenta que intrusiones planteadas desde sistemas de
valores diferenciados, descartan, ignoran y pasan por alto, una vez más los vínculos primordiales
de su fenomenología reciben por doble mano el impacto mental de saber que a pesar de su
mentalidad diferenciada son arrasados, descartados, ignorados y pasados por alto por la
fenomenología de la naturaleza. De los textos de Coloane se deduce que cualquier planteamiento
trazado debe constituirse a partir de la concreción vital de la bíoregion. De lo contrario corren el
riesgo de intervenir fútilmente, ocasionando genocidios y ecocidios, enfrentándose a su propia
ontología que los absorbe con la capacidad integradora y desintegradora de la naturaleza (Araya
Grandón, 45).
En The Weather in the Imagination, Lucian Boia plantea un racionalismo exacerbado que
nutrió los estudios europeos en relación a los territorios selváticos, a las exploraciones, del siglo
XIX. Los relatos de Coloane rompen con este racionalismo. La interreprocidad planteada por sus
relatos desde una perspectiva sensorial propone resultados intempestivos que dan cuenta de la
intervención de sistemas de valores diferenciados. Colonos y buscadores de oro imponen en él
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sus valores diferenciados con resultados desestabilizadores y hasta letales de culturas aborígenes
y especies autóctonas. A través de esta relación omnipresente, integradora de seres humanos y
seres no humanos centrada en el lugar, se deduce un emergente principio de autoridad local a la
cual, tanto el hombre como su consciencia racional son absorbidos siendo supreditado por orden
contrato vital.
Propongo que Coloane se desliga de una universalización en pos de una bíoregionalidad,
descartando una naturaleza sublime, confinada a planteamientos estéticos europeos que asumen
una naturaleza para apreciar desde una otredad. Ya Ángel Rama había detectado en Arguedas
una literatura instintiva y certera. (Rama citado por Pacheco, 62). Dicha perspectiva que “altera
el locus de enunciación que en nombre de la racionalidad, la ciencia y la filosofía afirmó su
propio privilegio” (Mignolo, 121). Dicha rearticulación fenomenológica que alude una oralidad y
al etnotexto.
Propongo asimismo que dicho locus de enunciación se empotra en la fenomenología y en
los sentidos como vínculo primordial de transmisión de valores territoriales. Los relatos de
Coloane son planteados por un narrador rural perteneciente a la región donde se sitúan los
personajes. Este storyteller cuenta la historia desde un matriz eminentemente diferenciado. La
oralidad es determinante en su trabajo. A través de esta estrategia, el lector se ve paulatinamente
integrado a este círculo de revalorización territorial.
El trabajo de Coloane no está planteado desde una subversión, sino más bien desde un
profundo sentido de renuncia a la estilística occidental, sus ideas y paradigmas. A pesar de que
su trabajo pasó desapercibido por los estudios de Nauss Millay o Carlos Pacheco, los cuales
venían distinguiendo una arteria distintiva, me parece pertinente incorporarlo reafirmando su

140

valor como pionero de un germen etnoliterario que ya a partir de principios de siglo venía
distanciándose de la letra. Me parece pertinente asimismo afirmar el valor ecológico de su
literatura la cual se centra en el bíoregionalismo.
Su “gravedad referencial” y su “energía narrativa oral” (Pacheco, 62-63) son evidentes.
Sin embargo, esta energía narrativa abarca asimismo aspectos bíoregionales y una denuncia
soslayada de la intrusión medioambiental. Quienes acceden al territorio desde valores
diferenciados ven en la naturaleza un recurso a la mano al cual aprovechar. Sostienen con ella
una interrelación desbalanceada que busca el lucrar de ella y de sus habitantes. Actúan desde un
raciocinio que distorsiona el valor de lo real y de una motivación occidental que alimenta su afán
de lucro. El territorio los integra, absorbiéndolos en su fenomenología como parte de este que
son con resultados impredecibles. Sus valores son desintegrados en el plano de la naturaleza que
se impone con su fenomenología.
En este sentido, Francisco Coloane quien creció en la zona austral de Chile hermana su
trabajo con la novela Balún Canán, escrita por Rosario Castellanos, quien nació en la selva
lacandona. Tanto Coloane como Castellanos, a la cual me referiré en el capítulo 3 de este trabajo,
han sido continuamente reciclados para abordar problemáticas contemporáneas como lo son la
ecología o el indigenismo en los procesos de globalización.
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Capítulo 3
Balún Canán: de un etnotexto a un ecotexto

La selva lacandona constituye una región compartida por México y Guatemala
conformando un ecosistema considerado como el más diverso de Norteamérica (Gollnick, 3).
Habitan en él desde hace más de quinientos años las etnias Tzotzil, Teltzal, Chol y Tojolabal. Este
territorio, administrado por la orden de los Domínicos en el siglo XVII, fue intervenido por una
progresiva intrusión de forzó a los indígenas a salir de sus terrenos y a mediados del siglo XIX a
trabajar como sirvientes para los terratenientes ladinos (Mattiace, 77). A este territorio,
mediatizado por la doctrina cristianas e intervenido por las maniobras latifundistas, pertenece
Rosario Castellanos (1925-1974), nacida en Comitán y escritora de la novela Balún Canán (1957)
o Los nueve guardianes, la cual me propongo analizar en este capítulo.
He escogido indagar en esta novela puesto que se distingue desde un principio por una
evidente sensorialidad. Sin embargo, a diferencia de los relatos de Coloane, en Balún Canán la
fenomenología constituye un fenómeno perceptible sólo por la narradora-protagonista de la novela.
Esta sensorialidad fenomenológica aumenta hasta constituirse en toda su extensión en la tercera
parte de la novela por medio de la manifestación del viento, del agua y del fuego. Varios aspectos
revelan asimismo una comprensión de mundos diferenciada. Es evidente en esta novela que el
territorio y sus habitantes, bióticos y no bióticos, constituyen con el pueblo quiché un bloque
indisoluble. Esto es ratificado por los fragmentos del texto máyense, evidentemente sagrado,
insertado a modo de intertexto a lo largo de la novela. Poco a poco la fenomenología de la selva—

141

exclusiva a la niña negada a los sirvientes mayas e ignorada por los ladinos—se va manifestando.
Cuando los elementos se manifiestan restaurando un orden primigenio, trasciende las pugnas
internas entre sirvientes y latifundistas. Es así como establece un principio de autoridad local.

3.1 Balún Canán: aproximaciones
Balún Canán narra la vuelta desde Comitán a la hacienda de la familia Argüello, la cual mantiene
un trapiche o cañaveral selva adentro, en Chactajal. Dicho viaje es originado por la disposición de
nuevas leyes de alfabetización dictadas por Lázaro Cárdenas, presidente de México de entonces.
Este cambio obliga a la familia de ladinos—o españoles de segunda o tercera generación—a educar
y posteriormente pagarles un sueldo a sus sirvientes indígenas. Estas disposiciones inesperadas
reavivan la adormitada, apoltronada familia, compuesta por los hijos: Mario y una niña, su madre
Zoraida y su padre, César.
Los terratenientes se muestran renuentes a cederles sus derechos a los indígenas. Vuelven
a Comitán trayendo a su sobrino, Ernesto, al cual esperan darle labor de profesor puesto que de
esta forma se aseguran cumplir las reglas, garantizando a un profesor que esté de su lado. Dichas
maniobras revelan su soslayado desdén; dejando además entrever las tácticas para esquivar las
nuevas disposiciones gubernamentales. Su actitud y sus acciones enraízan el rencor acumulado de
los indígenas.
En el transcurso de la novela varios eventos dan cuenta de una pugna constante entre
ladinos y sirvientes. Mientras los indígenas buscan asumir los derechos entregados por el gobierno,
la familia de ladinos busca la forma de perpetuar su jerarquía. La novela intercala fragmentos de
la cosmovisión indígena maya que se van insertando en forma de intertexto aludiendo de una forma
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u otra los diversos eventos que se van desarrollando a lo largo de la trama. Estos aparecen como
epígrafes al principio de los capítulos. Emergen entre los hechos ampliando su significado y se
complementan con el testimonio indígena acallado, mediatizado por el colonialismo que la nana
va transmitiendo a retazos a lo largo de la novela. Este testimonio está escrito en el cuaderno que
la niña encuentra escondido en el escritorio de su padre.
La narración comienza con las palabras de una nana indígena, escuchadas por la hija de la
familia Argüello. Estas dan cuenta testimonial de su experiencia como comunidad. Cuando la nana
le habla a “los granos de maíz” es obvio que le está hablando a una niña que luego pasará a ser un
germen y se constituirá ella misma como transmisora de esta “arca de la memoria” (9).
Por medio de las historias y el cuidado de la nana, la pequeña va asimilando el mundo
desde una matriz diferenciada. Asimismo va narrando, siempre en primera persona y en tiempo
presente, lo que sucede a su alrededor. La niña Argüello se constituye como el único personaje en
la novela que sostiene este ejercicio vital constante de interrelacionarse con los elementos; en
particular, con el viento. Dicha interconexión la guarece de los violentos eventos que van
acaeciendo: el asesinato de un indígena de la hacienda de su padre; la muerte de su tío Ernesto; el
intento de suicidio de su tía; el desdén de la madre porque ella es mujer y la golpiza que Ernesto
le propina, borracho, a un estudiante indígena cuya lengua tzotzil porque no puede hablar.
La pequeña busca refugio en la nana y en la protección de las historias que ella le ha
traspasado a través de las cuales observa el mundo y alude su fenomenología. Dicho aspecto la
diferencia de los miembros de su familia. Su narración es transparente y contrasta con las voces
narradas por los miembros de su familia. Asimismo da cuenta de la fisura que separa a los Quiché
de los ladinos colocándolos a extremos opuestos dentro de un eje de polaridad social y cultural.

143

La violencia de los eventos contrasta con la profundidad de la perspectiva sensorial de la chica y
de su conexión con el viento. Esta sensibilidad diferenciada la protege y se queda con ella hasta el
fin de la novela.
En la segunda parte de Balún Canán encontramos una polifonía de voces de la familia
Argüello. En esta parte nos enteramos de la historia de la famila contada desde la perspectiva de
los terratenientes. Los diálogos y monólogos de Zoraida, César, Ernesto, el sobrino bastardo y
Matilde, la tía solterona además de la esposa de Felipe se intercalan con los eventos que van dando
curso a la trama.
A través de los monólogos y los diálogos, se deduce la apropiación ilegal de los territorios
por parte de los ladinos y de su sentido de superioridad por sobre los sirvientes indígenas. Se
detectan asimismo, de los miedos y las esperanzas de Ernesto. Por último revelan las verdaderas
razones de César para otorgar permisos para que los mayas efectúen sus ritos. Se deduce que César,
comienza a ceder y permitirles efectuar diversos ritos a modo de concesiones aunque aún bajo su
estricto mandato a modo para evitar su sublevación asegurando el funcionamiento del trapiche.
Revelan asimismo el mundo interior de Zoraida, quien desprecia a los indígenas. Matilde, la
hermana de César llega a vivir con ellos tras arrancar de su hermana y resuelve quedarse con ellos
por un tiempo. Con el tiempo desarrolla una fugaz relación con Ernesto tras lo cual queda
embarazada de un hijo que escoge no parir.
A diferencia de la primera y la tercera, la segunda parte transmite una red social de intersubjetividad. Asimismo, revela el mundo interior de los miembros de la familia Argüello. Este
mundo contrasta diametralmente con la percepción de la niña y de la nana planteada en la primera
parte de la novela. A diferencia de la niña y de la nana, los ladinos se mantienen alejados del
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territorio. Rezongan y se aburren. Para ellos constituye un dominio económico y político, una
herramienta que les atribuye una posición social. Intercalados con estas voces se dan asimismo
varios eventos violentos que van desencadenando la trama—un sirviente de confianza de César es
asesinado cuando la familia llega a Chactajal, Ernesto dispara contra un ciervo indefenso, Zoraida
aborta al hijo de Ernesto—. Asimismo, varios eventos hostiles provocan reacciones por parte de
los sirvientes indígenas: el hecho que Ernesto golpee a un estudiante enarde sus espíritus tras lo
cual se quejan con César, quien no le da mayor importancia. Hacia el final del capítulo 2, se dan
asimismo hechos inesperados producidos por las fuerzas naturales—el incendio del trapiche y la
lluvia que lo apaga—tras los cuales la familia decide volver a Comitán. Ernesto es enviado por
César para que vaya a pedir justicia y a obtener ayuda. En el camino es interceptado y asesinado,
evidentemente por un indígena como acto de retribución por la muerte inútil del ciervo.
La pequeña y su percepción sensorial se vuelven a insertar en la tercera parte de la novela.
Esta vez, informa de los hechos que acaecen tras el incendio. Su familia, asustada y amedrentada
por las muertes y el incendio ha vuelto a Comitán. Lo fatídico persigue a la familia desde Chactajal,
puesto que los ancianos mayas se han pronunciado. Los brujos anuncian que la estirpe de Ernesto
no sobrevivirá y se “comerán” a su hijo, Mario. La madre busca ayuda para evitar que se cumpla
el designio: se va a ver las cartas, prepara a los chicos para la Primera Comunión. Pero Mario se
enferma y muere. Asimismo, incluye un detalle: la niña le ha traído a su nana unas piedras de
Chactajal. Sus piedras y el viento le recuerdan de su vínculo con su nana evidentemente irrompible
en algún futuro cíclico aunque ya no pueda reconocerla.
Esta novela puede ser analizada desde una multiplicidad de abordajes. Se deducen de ella
numerosas arterias que alimentan varias temáticas. Como veremos, la crítica la ha abordado desde
puntos de vista lingüísticos, desde un evidente indigenismo, desde el feminismo y el
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postcolonialismo entre otros abordaje cada uno de los cuales devela a su propio modo aspectos
relevantes de la novela.
Antes de analizar esta novela, es preciso abordar su conformación y diversidad narrativa la
cual plantea dos tipos de complejidades: la primera es el hecho de que esté dividida en tres partes
y que dentro de cada una, las escenas se superponen en una especie de pastiche siendo asimismo
interceptadas por un intertexto mayense. La segunda es la multiplicidad de voces que se detecta
particularmente en la segunda parte de la novela.
Es evidente que la novela de Castellanos da cuenta de la unicidad pero dicha unicidad se
presenta fragmentada algo que la propia escritora admite. Según ella esta novela “no puede
considerarse prosa: está llena de imágenes y momentos las cuales se ajustan a cierta musicalidad.
La acción avanza muy lentamente. Se le podría juzgar como una serie de estampas aisladas en
apariencia pero que funcionan en conjunto" (Castellanos citada por Lagos, 162). Dicho aspecto es
explicado por un concepto proveniente de los estudios rurales. David Greenwood plantea un
abordaje que denomina “storied landscape” el cual implica cuatro aspectos:
a) acknowledging and listening to Indigenous people and their stories of
connection to land and place; b) learning how colonization and settlement
impacted and impacts Indigenous people and cultures; c) tracking the living
link between colonization and today’s economic globalization,and; encountering
and the fact of Native survivance. (3)
La incorporación simultánea de tres aspectos de los mencionados por Greenwood explican las
imágenes y los momentos que aluden a diferentes aspectos. Esta novela obedece a un sentido
territorial sin conservar una coherencia lineal del tiempo cronológico. El intertexto mayense da
cuenta de la conexión indígena al territorio. Los comentarios de la nana y los fragmentos que lee
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develan el impacto colonial en las culturas indígenas y en su territorio. Ahora bien, probablemente
no sea posible dilucidar un tercer aspecto. Pero se evidencian las prácticas corrosivas del latifundio.
Por último se deducen las estrategias de resistencia de un pueblo que se unifica, nombra lugares y
mantiene un lenguaje figurativo que remite a un dominio territorial común. La complejidad
narratológica de Balún Canán puede explicarse si le aplicamos el concepto de “storied landscape”.
Estos aspectos se hacen aún más evidentes cuando se abordan de un modo simultáneo. El territorio
se constituye como una intersección donde colisionan muchas voluntades. Recobra su valor como
elemento catalizador.
Asimismo, la multiplicidad de voces que se inserta a lo largo de esta novela plantea una
complejidad explicada en parte desde una perspectiva ecocrítica. En “The Procession of Identity
and Ecology”, Patrick Murphy examina varias novelas que actúan como “cautionary tales”
descartando las premisas que liberan al hombre de su responsabilidad dentro del medioambiente.
Según el ecocrítico, esta estrategia, identificada como dialógica de Mikhail Bakhtin devela el
interactuar dentro de una intersubjetividad sistémica empoderando a los lectores “to look at
themselves through the eyes of another, or through playing out the implications of readers’ current
lifestyles, beliefs, values or daily behaviors” (88).La polifonía narrativa da cuenta de
intersubjetividades desafiando a los lectores a identificar quienes sostienen una versión estática
del mundo y quienes lo perciben en movimiento (Murphy, 77). Asimismo, esta polifonía devela
quienes pertenecen al territorio para explotarlo y quienes pertenecen al territorio para vivenciarlo.
Al insertar múltiples voces, Balún Canán no invita a los lectores “to look at themselves through
the eyes of another” (Murphy 88). Más bien los caracteriza. A través estas voces se deducen los
miedos, los reclamos de los latifundistas. Se detecta la renuente voluntad de adaptarse a los
cambios y un apego a los códigos imaginarios patriarcales, religiosos y sociales que contrasta con
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la libertad fenomenológica de la niña. En su planteamiento de “storied landscape” Greenwood
sintetiza estas complejidades refiriéndose a una “variety of sometimes competing and conflicting
stories” (1).
Esclarecidos los dos primeros aspectos de esta novela nos remitiremos a continuación a
un análisis de los planteamientos medioambientales en Balún Canán. La novela centrada en la
selva lacandona alude una fenomenología (Merleau-Ponty, 116), un principio medioambiental.
Propongo analizar el lenguaje figurativo y la toponimia los cual revelan un sentido de pertenencia,
comunidad e inclusión. Como lo hice con los relatos de Coloane, pretendo comprobar cómo dicha
multisensorialidad implica sucesos inesperados y asombrosos que no están en los libros de nadie
como lo es el incendio y la lluvia que ocasiona subidas de ríos. Por último pretendo comprobar
cómo, a partir de esta sincronía aludida por la multisensorialidad emerge un sentido de autoridad
local.

3.2. Balún Canán y la crítica
Al igual que los escritores mencionados por Pacheco, Castellanos, quien creció en la selva
lacandona y se relacionó permanentemente con los indígenas del territorio, hecho que nos remite
a los planteamientos de Carlos Pacheco y la “ruralidad experiencial” (63). La multisensorialidad,
el lenguaje figurativo sugieren en su novela la ilusión de oralidad. Si bien es cierto, Castellanos no
es quiché, su experiencia preletrada y una niñez de coexistencia con el pueblo mayense facilitan
esta sensibilidad. Como se da en Un viejo que leía novelas de amor, Castellanos se sirve del
testimonio indígena para construir –y de cierto modo, sostener—este relato territorial que puede
percibirse como una eco sensibilidad.
Castellanos constituye un hito en la literatura latinoamericana por varias razones. Su
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trabajo literario— interrumpido por su inesperada muerte en 1974— comprende doce poemarios,
tres novelas, una de ellas sin publicar, tres volúmenes de relatos; varias obras literarias; una obra
de teatro, cinco colecciones de ensayos que continúan siendo estudiados conforme escribo este
trabajo. Las obras de Castellanos han sido analizadas por la crítica mexicana, española, canadiense
y norteamericana entre otras. Se deducen de ella una variedad de enfoques teóricos: feministas,
indigenistas, lingüísticos y sociológicos. Su trabajo—continuamente traído a luz por la crítica—
da cuenta de una temprana, certera denuncia social que comprenden decenios de desigualdad,
hermetismo y maniobras silenciadoras hegemónicas sobre el estado. El trabajo de Castellano
volvió a cobrar vigencia tras el levantamiento del ejército Zapatista el cual buscaba reivindicar los
derechos por los tratados de libre comercio que ponían en peligro el territorio de Chiapas.
En enero de 1994 un grupo de la etnia maya emergió, representado por un líder que se hizo
llamar Subcomandante Marcos, ocupando varios estados chiapanecos por fuerzas denominadas
Ejército Zapatista. Este grupo denunció por los medios la corrupción y el peligro inminente de
empresas trasnacionales y petroleras que tenían los ojos puestos en la región.
Conforme el conflicto entre Zapatistas y el gobierno se internacionalizó, el trabajo de
Castellanos pasó a ser la voz intelectual de las pugnas internas de Chiapas de los noventa. Su
trabajo ficcional y sus ensayos documentaban retroactivamente los conflictos sociales y los ecos
emergentes de los vibrantes grupos silenciados por las oligarquías de México cardeniano. Las
mujeres y las etnias mayas de los grupos indígenas tzotzil, teltzal, chol y tojolabal pertenecientes
a la selva lacandona ocupaban un lugar prominente en sus novelas Balún Canán (1957) y Oficio
de las tinieblas (1962).
Hubo quienes amplificaron el fecundo aporte de Castellanos hacia otras disciplinas. Elena
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Poniatowska, por ejemplo, amplió su alcance aduciéndole una “posibilidad superior de la atención,
no sólo en presencia del ser humano, sino de la simple materia” (Poniatowska, citada por Jorgensen,
415). Quisiera abordar la capacidad de Castellanos para aproximarme a la fenomenología y la
multisensorialidad destacando aspectos sensoriales de su trabajo. Al mismo tiempo quisiera
destacar el aporte de Castellanos al producir un “storied landscape”, enfoque que devela el vínculo
territorial quiché. Por medio de estrategias de oralidad, Castellanos transmite una comprensión de
realidades diferenciada que implica un vínculo alternativo de arraigo en el territorio. En un
contexto de postcolonialismo es fácil identificar su propuesta indigenista. En un contexto
transnacional de conflictos territoriales y desastres ecológicos, es posible establecer un vínculo
entre las maniobras latifundistas de la colonización y las intervenciones territoriales producidas
por el transnacionalismo y la globalización (3).
En un intento de abordar Balún Canán desde sus instancias comunicativas, Ruth Ward
sugiere que “Castellanos employed communication of the feminine “I” to create alternative
realities and to redefine existing ones”. Basándose en el trabajo de Jacobson, Ward plantea que
este lenguaje se aborda desde un acto subversivo hacia la impronta patriarcal para lo cual se basa
en su personaje femenino: “Balún Canán relies on an unusually young female voice to convey
structural criticism as a subversive commentary on the supremacy of the adult male point of view”
(205). Ward nota la voluntad de resistencia del pueblo maya dentro de la novela, la cual se
manifiesta por medio del lenguaje utilizado por éstos, el cual produce lo que ella se refiere como
“cosmic inevitability”. Para comprobarlo se remite a la voz central de la niña y a la calidad
evidentemente profética de las palabras de la nana. “The asseveration (“musitaremos”) that
informs the readers/receivers of the confidential way in which the ancient Indian “senders” to use
Jackobson’s term for the initiators of a speech event, recount their origins and primordial history”
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(200).
Sin embargo, esta comunicación desde un “yo” femenino, no se mantiene fijo a en el
transcurso de la novela. Es más, en ciertas instancias sugiere el efecto opuesto. En un principio,
como protagonista, la niña revela a la nana una consciencia de edad y de su rol femenino el cual
se presenta sometido a la voluntad de su padre César. “Y cuando me yergo puedo mirar de frente
las rodillas de mi padre. Más arriba no” (Castellanos, 9). La nana adquiere un rol comunicativo
subversivo transmitiendo lo que Ward alude como “cosmic inevitability” dando cuenta en otras
instancias de un evidente sometimiento a su cosmovisión. “Es malo querer a lo que nos mandan,
a los que poseen, así dice la ley” (17). Tomando en cuenta toda la novela dicha subversividad
desde un yo femenino, en el caso de la niña y la nana, fluctúa. En otros personajes, como Zoraida
y Matilde –quienes sostienen actos comunicativos desde una sumisión— relegan su subversividad
a cavilaciones. Tras auto juzgarse usando sus propios códigos patriarcales religiosos y sociales, ni
siquiera alcanzan a emitir actos comunicativos. Son quejas, gestos. Jamás se constituyen como un
acto oral.
Un efecto que sí está claro en este texto de Castellanos es la multiplicidad de perspectivas
producidas por las cavilaciones o voces de varios integrantes de la familia de ladinos en la segunda
parte de la novela. Priscilla Menéndez alude esta “pulverización de perspectivas” a un efecto
causado por el discurso genealógico. Basándose en los planteamientos de Michael Foucault y
Kathy Ferguson, Menéndez aborda Balún Canán desde un feminismo redentor, señalando que la
mujer encuentra obstáculos en su proceso de autodefinición y el acto de narrar y escribir su
trayectoria vital o social desemboca en el caso de Balún Canán en “una visión fragmentada del
tiempo y el espacio vital reconstruido” (345).
Según Menéndez, esta “minuciosa búsqueda de la precisión histórica en el discurso
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genealógico contrasta con el carácter confuso y plural de éste donde se intersectan y coexisten
multiples escrituras, multiples textos o documentos” (340). Dicho carácter “abierto y cambiante”
se evidencia a través de una “desmembrada” familia. Argüello coloca “el énfasis en lo discontinuo,
cambiante y contradictorio del proceso de (auto) conocimiento y (auto) definición a través de la
escritura” (Menéndez, 342).
Desde mi punto de vista, esta “pulverización” corresponde a procesos identatarios en
permanente yuxtaposición mejor explicados, como hemos visto al principio de este capítulo, una
perspectiva bakhtiniana. Mi argumento es que mientras los personajes se enganchan en una especie
de cavilación colectiva, dicha verborrea discursiva que toca como un disco, plantea según
Greenwood constituye un “a storied landscape”. Asimismo, sirve como telón de fondo para
diferenciar lo que “siente” la niña al acceder al territorio desde sus cinco sentidos.
Son evidentes, los aspectos feministas, abordados aunque dudosamente iluminadores si son
abordados una perspectiva ecocrítica. En su introducción a The Ecocriticism Reader, Landmarks
in Literary Ecology, Cheryll Glotfelty plantea que el eco feminismo da paso al vínculo entre la
subyugación de mujeres y la subyugación de la naturaleza. Greta Gaard lleva más allá este vínculo,
implicando la armazón ideológica que autoriza la opresión de quienes se mantienen con respecto
a la raza, las clases sociales, la sexualidad y las habilidades físicas permitiendo la opresión de la
naturaleza (Gard citada por Glotfelty, xxix).
El feminismo constituye un abordaje válido para analizar el trabajo de Castellanos. Sin
embargo, en esta novela las mujeres, subyugadas y desdibujadas las cuales presentan una gran
variedad, se alejan de los alineamientos naturaleza/personaje femenino. Balún Canán más bien
plantea una diferenciación que desdibuja los contornos del género femenino, atribuido
tradicionalmente a la naturaleza.
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Si bien es cierto, Glotfelty menciona que el ecofeminismo estudia la relación entre la
subyugación de las mujeres y de la naturaleza, esta última se manifiesta a lo largo de toda la novela
en forma intermitente, tal como lo hacen las mujeres. Es importante considerar que a diferencia de
las mujeres, la selva se constituye al final de la novela como una energía vital liberada abarcando
una autoridad local, algo que las mujeres de la novela no se imponen como la naturaleza. Podemos
decir que esta novela no plantea en ningún momento una naturaleza femenina. De hacerlo lo hace
en un sentido inversamente opuesto. Mientras más aplastante es la selva, menos lo son los
personajes femeninos en la novela.
Por su parte, Martin Lienhard, analiza Balún Canán agrupándola dentro de los etnotextos
considerados por éste como discursos ladinos “para lograr un discurso literario de apariencia
indígena” (551). El crítico aborda la novela de Castellanos y varios cuentos desde particularidades
estilísticas como la función del epíteto como es “aquel que no ve” (554). Asimismo, establece un
rango desde la novela “pura’ o Balún Canán hasta el discurso etnotestimonial puro. Para esta
denominación selecciona Chamula de Filoberto Guzmán Arcos.
El analizar esta novela exclusivamente desde una perspectiva de etnotexto —es decir, un
texto que incorpora la cosmovisión indígena, más específicamente la oralidad— arroja
perspectivas dispares en cuanto a lo que constituye y lo que no constituye un etnotexto,
perdiéndose en estas conjeturas el valor ecológico del trabajo de Castellanos. Lienhard descarta la
fenomenología como un catalizador de esta transmisión oral. Clasifica la novela de Castellanos
como una novela pura al compararla con otros etnotextos que incluyen cosmovisiones, lenguaje y
mitos indígenas. Es evidente que Castellanos crea una novela occidental. Sin embargo, la variedad
narratológica constituye un acto de distanciamiento de este tipo de novela. Lienhard destituye el
valor del trabajo de Castellanos distanciándolo del etnotexto, frente a otros trabajos que él
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considera se alinean con el etnotexto con una fidelidad más precisa. Propone una contrapropuesta
purista que se centra exclusivamente en el lenguaje, sin tomar en cuenta aspectos de recepción o
territoriales que considero son pertinentes en una novela de complejidad distintiva como Balún
Canán.
Mientras Menéndez atribuye la pluralidad de voces al conflicto producido por un
autoconocimiento genealógico que entra en conflicto con el acto escrito y Lienhard se basa en este
efecto para distanciar Balún Canán del etnotexto, Wendy Woodrich alude aspectos testimoniales
y biográficos de la novela.
Castellanos, protagonista y escritora es producto según Woodrich de una corvengencia
identataria. La novela plantea su búsqueda de definición dentro de un espacio social en plena
turbulencia interna y constante negociación. Ahí radica su constante ambivalencia. Este abordaje
biográfico alude al deseo de la protagonista de pertenecer en un espacio social cuyas voces no
terminan de definirse y “whose subjects are constantly shifting positions” (139). Esta dinámica es
producto de las desigualdades de género existentes en México durante el tiempo en el cual se
escribió la novela. Menéndez problematiza la hibridez cultural de la protagonista, “Castellanos
writes from a position of displacement constantly yearning a place of to the white order nor to the
indigenous world with its alternative values”, sugiere asimismo un desencajamiento identatario.
"She speaks from her displacement from the tribe” (136).
Si bien la novela refleja lo que Menéndez una hibridez problematizada, dicha hibridez
proviene de las pugnas entre dos epistemologías que se han influenciado mutuamente producto de
su coexistencia territorial. Tanto la niña como Castellanos son producto directo de solo una de
ellas, los ladinos, o terratenientes españoles. El desarraigo identatario de la protagonista no se debe
a su biculturalidad puesto que ella no lo es. Si acudimos a la biografía de Castellanos, podemos
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constatar de que evidentemente, formaba parte de la familia de terratenientes. Ella se sentía en
deuda con los indígenas como explicó varias veces. Se siente asimismo en deuda con el territorio.
Su sentido de pertenencia o intimidad territorial la acerca a los quiché por razones que Pacheco
plantea, la oralidad y la ruralidad están cercanamente interrelacionadas. Tanto Castellanos como
los Quiché sienten por la selva lacandona. Evidentemente el conflicto no es producto de su
biculturalidad. Constituye una consecuencia de su relación con un territorio rural en su etapa
preletrada (Pacheco, 63), vínculo que comparte con los indígenas los cuales albergan un
sentimiento colectivo. Por ello, integra la cosmovisión indígena que ratifica con un soporte
escrituitario, el Popol Vuh esta interconexión. Habla por ella en términos sacros cuando ella no
puede articular su sentir.
El desarraigo es producto de que estas fuerzas sugieren una contradicción interna. Dicho
aspecto se revela al final de la novela cuando se lleva las piedras de Chactajal que le quiere entregar
a su nana en Comitán. Este acto—el cual revela su sentido de pertenencia territorial que ejerce en
complicidad con la mujer maya—da cuenta de su ambigüedad. El no poder reconocer a su nana,
revela su lealtad a una epistemología diferenciada con valores por el territorio evidentemente
diferenciados. Su pertenencia territorial entra en conflicto con su consciencia social. De hecho, no
duda en expresar que “todos los indios tienen la misma cara” (Castellanos, 291).
Ahora bien en Plotting Women, Gender and Representation in Mexico, Jean Franco sugiere
que constituir la imagen de la niña Argüello como heroína es algo imposible dentro del México de
aquel tiempo. La crítica alude como razón, al contexto literario mexicano monopolizado en aquel
entonces por Octavio Paz y Juan Rulfo, estandartes identatarios de la nación durante aquel tiempo
histórico. Franco se refiere además a aspectos narrativos de la novela. Una dificultad planteada por
Balún Canán según Franco es que “Castellanos chooses a third-person historical novel as her
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vehicle” (citada por Ester Tarica, 143). “Because Mexican nationalism is so resolutely masculine,
there is no way to construct a positive female national figure in such a genre” (Franco citada por
Tarica,143). Castellanos trasciende lo que tradicionalmente se considera como una novela nacional
o histórica. Los aspectos narrativos y aspectos territoriales pueden ser abordados desde una
autobiografía, desde una novela testimonial o desde una novela indigenista, esta última aludiendo
al etnotexto. Pueden asimismo analizadas desde lo que Pacheco denomina oraliteratura desde una
“ruralidad experiencial” (63). Franco se centra exclusivamente en aspectos literarios y coyunturas
nacionales. Balún Canán transmite la idea de una heroína constituye una apreciación demasiado
limitada.
Estelle Tarica detecta estas directrices. Es ella quien desdice a Franco, aludiendo a una
perspectiva indigenista y feminista. En su libro titulado The Inner Life of Mestizo Nationalism,
Tarica asume aspectos identatarios esta vez entrelazados con nacionalismo mestizo trascendiendo
la perspectiva feminista de Franco. Desde un orientalismo, sugiere que Balún Canán vendría a ser
una novela, “at the edge of entanglement” la cual a pesar de situarse en una periferia, la aventaja,
protegiéndola de los enredos postcoloniales. El realce estético de la voz feminista de Castellanos,
según Tarica, constituye una unicidad gracias al abordaje desde el indigenismo como proyecto
literario nacional que carece de directrices.

Balún Canán, novela que según ella “places interethnic relations at its center” (138) le sirve
a Castellanos como impronta para validarse en su proceso de autodescubrimiento femenino (Tarica
146). Tarica es la única crítica que alude la perspectiva bioregional de Chiapas como un
sentimiento emergente en Castellanos cuando ella se encontraba en Europa y vio en un museo una
serie de artefactos de la región. “Chiapas es como quien dice la mera entraña de uno (Castellanos
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citada por Tarica, 38).
Tanto el aspecto indígena como el aspecto territorial de Chiapas son pertinentes a mi
abordaje ecocrítico que plantea esta novela como un texto medioambiental. Se deduce de Balún
Canán un acceso fenomenológico al territorio y una vinculación de este acceso a la cosmovisión
maya. Asimismo se deduce esta impronta producto de su comarca de la infancia a rural través de
la cual desarrolló una “ruralidad experiencial” (Pacheco, 63).
Sharon Larisch construye un puente hacia mi planteamiento. Citando a Juliana Schiesari
da cuenta de diferenciaciones entre las elegías femeninas y masculinas sugiriendo que “Women
have no accredited way of expressing loss and lack” (432); mientras para los hombres la elegía
tiene un devenir compensatorio, las elegías femeninas sucumben en la depresión. Según Larisch,
el hablante marginado carece de acceso a la estructura de la elegía básica por tratarse de una mujer
“in the distribution of valid loss points” (432). Tampoco tiene acceso a la posición ética ni a las
promesas compensatorias de la elegía. “For Castellanos, such an extreme dispossession (home,
country, traditions and culture) is evident in the desterritorialization of indigenous populations
(which agrarian land reform was to redress) as well as the typing or indigenous modes of memory
and memorializing as a realm of the absence” (433, 444). Tarica alude a la territorialidad gutural,
otro tanto hace Larisch, revelando la complicidad que vincula a Castellanos con los indígenas.
Me propongo utilizar los planteamientos de Greenwood, a Tarica y a Larisch como
trampolín teórico y puerta de ingreso a mi análisis. Si bien esta novela no implica solamente un
lamento a la selva lacandona, en este caso vendría a abordarse como un acto de restitución. Este
“lamento elegíaco” va desapareciendo entre los sirvientes conforme emerge la fenomenología del
territorio en un acto de restitución territorial que le otorga unicidad a Balún Canán por medio del
viento, del fuego y de la lluvia.
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1.3. Análisis
A continuación me propongo comprobar en primera instancia cómo las descripciones de
Balún Canán van dando cuenta de un espacio compartido sensorialmente por seres humanos y
seres no humanos. La sensorialidad que abarca el sentido del gusto, del tacto, del olfato, la visión
y la audición remite a un dominio común: el territorio.
La novela de Castellanos plantea varios modos de aludir sincronía territorial. Al describir
tanto la primera como la tercera parte en tiempo presente, Balún Canán, plantea un espacio
inmediato asequible por medio de los sentidos manteniéndose en un horizonte fenomenológico
donde el sujeto y el objeto se intersectan (Merleau-Ponty 219). Asimismo, el intertexto maya, el
cual plantea una evidente sensorialidad—el gusto, el tacto y el olfato— le otorgan un
reconocimiento de este sentido primordial de co-pertenencia (Abrams 35-65; Bunkše 219-224;
Ackerman 37-38, Merleau-Ponty 207-233).
Al invocar al mito indígena desde un soporte escrituitario equivalente a los soportes
escrituitarios de los ladinos se alude un principio primigenio que se equipara a los textos
occidentales lo que pone en relieve la progresiva destitución territorial por parte de los ladinos. La
cosmogonía mayense revela quienes aluden un sentido de pertenencia por apropiación y quienes
mantienen sentido de copertenencia por sintonía territorial. Dicho sentido se desarrolla por medio
del conocimiento experiencial del territorio lo cual remite a los sabores, las texturas, el
conocimiento del lugar que está reservado para cada animal de la selva.
Asimismo, se presentan en la novela una variedad de figuras contextuales ya sea metáforas
o personificaciones además de toponímicos que remiten a un campo semántico compartido y a un
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sentido de pertenencia. Éstos se correlacionan a la cosmovisión maya. Dichas estrategias
contextuales dan cuenta de la comprensión de realidad diferenciada del pueblo quiché. Tanto la
sensorialidad como las figuras contextuales aluden un dominio común territorial que invoca un
sentido comunitario de inclusión que remiten a un grupo determinado (Fernandez, 48).
En la segunda parte de este análisis, me propongo demostrar cómo esta relación sensorial
y recíproca, planteada por medio de estrategias de oralidad succiona a todos los organismos en su
ontología plena, produciendo resultados intempestivos que reflejan un territorio “is more of a
process than an object” (Murphy, 77). Esta diferenciación plantea una selva que se manifiesta por
medio de la lluvia, del viento, de las crecidas del río y del fuego.
Patrick Murphy explica que una naturaleza siempre en movimiento podría conllevar a los
personajes a plantear una actitud estática frente a la cual los hombres no necesitan pronunciarse.
(88). Ahora bien, en el caso específico de Balún Canán, dicho planteamiento constituye el acto
que transmite desde la otra orilla de América Latina, un texto medioambiental. Primero, una selva
siempre en movimiento destierra toda certeza, implicando límites entre lo que puede ser controlado
y lo que no es controlable. Ésto “highlights nature and elements as self-standing agents” (Huggan
y Tiffin, 13).
Quienes más se sienten desvalidos en este sentido son los personajes que no están
arraigados a esta relación. Ven en los aspectos intempestuosos inmanejables e incontrolables una
infravaloración puesto que acceden a este territorio desde una consciencia y valores diferenciados.
La selva y su fenomenología van pulverizando las certezas. Estos límites impuestos por lo
insondable, terminan por ahuyentar a los Argüello del territorio. A la familia los aterroriza. A la
niña la asombra.
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Ahora bien, en el caso específico de Balún Canán se distinguen por un lado, los eventos
vaticinados dentro de la trama como lo es la muerte de Ernesto, la cual constituye un acto
voluntario de venganza por haber sacrificado al cervato. Lo mismo sucede con la muerte de Mario,
augurada por los brujos que siguen las disposiciones del dzulúm. En este sentido, The Spell of the
Sensuous de David Abrams plantea que tanto la cosmovisión como el acceso shamánico
constituyen un eslabón esencial entre las comunidades, el territorio y el universo (7). Tanto la
muerte del cervato, animal evidentemente sagrado como la venganza que es la muerte de Ernesto
son eventos correlacionados.
Quiero enfocarme en las manifestaciones intempestivas de los elementos: el viento, la
lluvia, el incendio. En este caso dichos eventos naturales están relacionados directamente con la
cosmovisión mayense. El viento, el agua y el fuego mantienen un intermitente silencio
manifestándose al final de la novela. El efecto arrasador del incendio abarca tanto a quienes
acceden a la selva lacandona desde una consciencia diferenciada como a quienes acceden a ella
desde una sintonía.
Como Coloane, Castellanos no demoniza la selva lacandona. Más bien, plantea un
territorio diferenciado que succiona a quienes acceden y a quienes no acceden a este territorio
desde una consciencia diferenciada donde estos últimos reciben la peor parte. Ambos escritores
establecen de este modo todos los matices posibles de una naturaleza por medio de la continuidad
de lo incierto. Este aspecto plantea organismos que se manifiestan como agentes interdependientes.
Ahora bien, mientras los ladinos asumen lo demoníaco de lo desconocido o, en este caso
lo que con certeza no pueden manejar, el intertexto indígena mayense plantea estos hechos
inesperados desde una perspectiva de restauración, de balance. Es esta abrumadora realidad de la
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selva al manifiesto que desencadena eventos incontrolables por César o incluso los indígenas. El
fuego constituye, evidentemente, un acto de limpieza que vuelve a instaurar la pertenencia por
sincronía en la selva lacandona. La manifestación de este elemento en un incendio es lo que en
última instancia termina por echar a la familia Argüello del trapiche.
Esta fuerza arrasadora es evidente y conlleva a mi tercer propósito. Pretendo demostrar
cómo en Balún Canán emerge un tercer espacio de autoridad local el cual es revelado por el
evidente señorío de estos elementos. Es la niña quien siente la prevalencia constante y sempiterna
del viento, la intempestuosidad y el omnipresente poderío del fuego y las implacables subidas del
señorial río. Dichos eventos son marcados en el territorio por medio de nomenclaturas toponímicas.
El territorio selvático no tan solo se plantea como un espacio vivo, pulsante sino que además se
reconstituye y se restituye como un sostenedor y mantenedor de la memoria quiché.
Las observaciones de la niña, hechas en su mayoría en tiempo presente, plantean por un
lado, un sentido de inmediatez y por otro una interreciprocidad sensorial, un involucramiento vital
que se extiende de principio al fin de la novela. A través de este lenguaje fenomenológico la niña
no tan solo da cuenta del espacio que la rodea, sino del cedazo interior a través del cual interpreta
su experiencia vital. Ella constituye una de las formas más puras de transcripción de una
multisensorialidad. Nótense los relieves sensoriales que se detectan de su relato mientras va con
su nana al parque de diversiones. “Vamos caminando entre el gentío, nos pisan, nos empujan. Muy
altas, por encima de mi cabeza van las risotadas, las palabras de dos filos. Huele a perfume barato,
a ropa recién planchada, a aguardiente añejo. Hierve el mole en las enormes cazuelas de barro y el
ponche con canela se mantiene borbollando sobre el suelo” (38). A través de este fragmento se
hace evidente por un lado la interacción sensorial de la niña desde el sentido del olfato en una
descripción. Asimismo se hace evidente su interpretación de la hostilidad de los habitantes de
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Chactajal.
Dicho involucramiento con el territorio está constituido por una constante referencia no a
uno sino a varios sentidos. Por ejemplo, en un principio leemos: “Las aceras son de lajas, pulidas,
resbaladizas. Y lo demás de piedra. Piedras pequeñitas que se agrupan como los pétalos en flor,
(11). De esta descripción se deduce primero, una apelación el sentido del tacto (pulido,
resbaladizo). Por otro lado, la alusión a las piedras se constituye haciendo uso de otro referente
inmediato de la selva (pétalos en flor). Tal como sucede con los relatos de Coloane, estas
descripciones sensoriales sostenidas por el dominio territorial crean una rampla de acceso que se
comparte al lector.
Nótese en sus patrones de asociación la inevitable imbricación entre seres humanos y seres
no humanos que dan cuenta de su propia percepción que no distingue entre uno y otro, por ejemplo,
en el siguiente segmento donde se alinean las maniobras de las hormigas a las prácticas culturales.
“Anoche llovió el primer aguacero que hace brotar las hormigas con alas que dicen tzisim. Pasamos
frente a las tiendas que huelen a telas recién teñidas”. Este recuerdo evoca indudablemente el
sentido del tacto (la vibración de las moscas) y el sentido del olfato. Asimismo, la descripción: “Se
oyen los granos de arroz deslizándose contra el metal de la balanza. Alguien tritura un pedazo de
cacao” invoca tanto el sentido del tacto como el sentido de la audición (12). En este sentido,
Bunkše da cuenta de la dificultad que evoca esta facultad:
Cultivating those senses and developing discourse about them, and incorporatin
them into landscape formation and enjoyment, is much more difficult than having
a discourse about sight and hearing, for which there is a rich and well-developed
symbolic language and which can be shared through various types of media. (219).

162

Este pasaje plantea su interreciprocidad sensorial las cuales nos remiten desde un sentido al otro:
alas que “dicen tzisim” constituyen en este caso una onomatopeya y “que huelen recién teñidas”
implica una interconexión de las sensaciones del olfato y del tacto. Dichas alusiones dan cuenta
de una referencia sensorial para dar cuenta de una imagen. La narración adquiere una singular
textura gracias a los fragmentos narrados por la niña diferenciándose de las narraciones de los
otros integrantes de su familia quienes acceden a la selva desde un sistema de valores diferenciados.
Mientras van avanzando hacia Chactajal, las observaciones de la niña dan cuenta que lo que ve no
es observado por el resto de su familia:
Mido la altura de lo que vamos subiendo por el jadeo del indio que me carga.
Parejos a nosotros van los pinos. Detienen al viento con sus manos de innumerables
dedos y lo sueltan ungido de resinas saludables. Entre las rocas crece una flor azul
y tiesa que difunde un agrio aroma de polen entre el que zumba, embriagada, la
abeja. El grueso grano de la tierra es negro. En algún lugar, dentro del monte, se
precipita el rayo. Cuando como al silbo de su pastor acuden las nubes de lana oscura
y se arrebañan sobre nosotros. Mi padre grita una orden en tzetzal al tiempo que
descarga un fuetazo sobre la anca de su caballo. (65)
De este pasaje se deduce, por un lado, su sintonía con la naturaleza la lleva a describir la interacción
sensorial entre diversos organismos, la cual es interrumpida por una orden de su padre, en tzetzal,
el cual ha usurpado el lenguaje para convertirlo en herramienta de opresión.
Bunkše, quien plantea una diferenciación primordial de lo que constituye el paisaje
planteado por Sauer, permanentemente visual y un paisaje que plantea un balance sensorial, el cual
va progresivamente haciendo huella dentro del hombre. Este abordaje fue deducido cuando el

163

propio geógrafo se trasladó a territorios rurales de Latvia y pudo percatarse de que a pesar de que
los campesinos valoraban su entorno rural, carecían del concepto de paisaje puesto que este
concepto era una imposición desde un abordaje occidental “I attributed perceptions of landscape
to the peasants when the word of concept of landscape never appears in the thousands of folk
rhymes that I analized” (222). En su reflexión acerca de su visita, explica “I had commited the
very act that I had set out to avoid. The imposition of an outsider perception on the insiders (221).
Refiriéndose a la diferenciación sensorial entre quienes habitan lo rural, Bunkše problematiza
“tiranía” de dos sentidos: el auditivo y el visual aludiendo a una integración armónica de todos los
sentidos para acceder a una experiencia integral del territorio,“Up to 90% of our intake is visual
and ‘much of the rest is auditory and tactile. There has certainly been more balance between the
senses in eras past and in other cultures (221).
La interrelación sensorial de la pequeña con el viento no es infundado. Al principio de la
trama la niña y la madre acompañan a Mario a elevar un cometa o papalote. “Pero qué tonta eres.
Te distraes en el momento que gana el papalote de tu hermano” (23). Evidentemente la niña tiene
su consciencia puesta en el viento, esta interrelación es prioritaria a la escena familiar. “Ahora me
doy cuenta de que la voz con que he estado escuchando desde que nací es ésta. Y ésta la compañía
de todas mis horas. Lo había visto ya, en invierno, venir armado de largos y agudos cuchillos y
traspasar nuestra carne acongojada de frío. Lo he sentido en el verano, perezoso, amarillo de polen,
acercarse con un gusto de miel silvestre entre los labios” (23). Ella no tendría acceso a esta relación
de sintonía sin su nana. Evidentemente proyecta al viento por medio de un animismo el cual se
deduce de su forma de relacionarse con el viento. Evidentemente, su nana es quien le ha
transmitido esta percepción, cuando llega a casa se dirige a ella para contarle: “¿Sabes hoy he
conocido el viento? Ella no interrumpe su labor. Continúa desgranando el maíz pensativa y sin
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sonrisa. Pero yo sé que está contenta. –Eso es bueno, niña. Porque el viento es uno de los nueve
guardianes de tu pueblo” (23). La sintonía que la niña desarrolla con el territorio remite a una
percepción sensorial de integrada y multisensorial. Desde una percepción diferenciada que le
transmite una soslayada, constante revelación de co-pertenencia con los elementos, los seres
humanos y los seres no humanos del territorio articulada a grandes rasgos
Esta percepción está compuesta según Pacheco en relación a la “ruralidad experiencial”
“por materialidades muy precisas que vinculan de manera entrañable a ese sujeto con sus
coterráneos, a la vez que lo distancian del resto de sus compatriotas” (66). Esta vinculación implica
un creador aunado a un lugar por una impronta pre discursiva desde la cual, según Pacheco,
“permite al sujeto establecer—en un estadio formativo aun sumamente sensible de su
personalidad-― una relación sensorial directa con elementos muy concretos de esa microrregión:
sus gentes, sus sabores, su habla, su vegetación, su luminosidad” (64). Estos aspectos articulados
en la selva alude una diferenciación de perspectivas entre un personaje y otro. Está claro que la
chica puede ver estos elementos concretos. La nana, por ejemplo, se comporta como mediadora
entre una percepción y otra. Aunque, evidentemente, por identidad, accede a esta cosmovisión
diferenciada que ha ido perdiendo. A través de un cedazo postcolonial, se auto infringe adjetivos
peyorativos y asume culpabilidad por estar allegada a la familia Argüello. Ella misma le muestra
una “llaga rosada y tierna” que interpreta como un castigo porque “es malo querer a los que
mandan” (16). Este acceso parcial le facilita el ir entrando y saliendo entre dos esferas sociales. Es
la nana quien le revela a Zoraida los vaticinios por fatídicos que fueren (232). En un principio de
la novela, es evidente que ella está al tanto de lo que sucederá. A pesar de que evidentemente ha
asumido valores coloniales, describe los hechos por medio de un lenguaje figurativo hecho que
refleja que todavía le es posible acceder a otras formas de conocimiento y expresarlas por medio
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de una metáfora la cual se remite a la selva lacandona y al pueblo quiché: “No es tiempo de
diversiones niña. Siente: en el aire huele a tempestad” (19).
Ahora bien, se dan asimismo en la novela personajes que no presentan un sentimiento o
sensibilidad de arraigo. A diferencia de la nana, tanto Matilde como Ernesto se enfrentan al
territorio desde valores diferenciados, hecho que se devela por medio de su negación a los sentidos
y en el caso de Zoraida, por medio de exagerados monólogos internos o cavilaciones. A través de
estas cavilaciones es posible detectar una verborrea, un desarraigo producto del apego a su
consciencia social. Ernesto, por su parte, expresa abiertamente su desconexión, desarraigo y falta
de asimilación. Así cuando entra a inspeccionar la hacienda con su tío, “no podía responder aún.
Su paladar estaba todavía reseco de asco por lo que había presenciado en los corrales. El olor, en
que se mezclan con el estiércol y la creolina, no había cesado de atormentar su nariz. El polvo le
escocía los párpados” (87). Su abismo entre él y su familia es enorme puesto que proviene desde
valores diferenciados y modelos occidentales. “La riqueza real, verdadera tal como aparecía en el
cine habría abierto un abismo más hondo entre él y los Argüellos. Y era en estas privaciones, en
estas necesidades, en lo que podían identificarse, aproximarse. La misma sangre, el mismo apellido,
las mismas costumbres. ¿En qué el uno era superior al otro?” (88) Zoraida, por su parte, revela su
consciencia diferenciada a través de sus silencios, de su constante búsqueda de espacios cerrados,
de su aburrimiento, es prueba de ello. Matilde explica: “Zoraida se aburre. La escena que está
presenciando es la misma del día anterior y del otro” (96).
Como señalé anteriormente, mientras la niña da cuenta de la sintonía con los elementos de
la selva lacandona, los Argüello: César, su hermana Matilde plantean una relativa sintonía., Ahora
bien, es preciso recalcar que César mantiene una sintonía que utiliza para establecer un principio
de disparidad y ejercer control sobre el territorio. A pesar de su sintonía, su modo de actuar refleja
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valores diferenciados evidentes: maltrata a los animales: ni los asnos ni a los indígenas les permite
salvarse del incendio. César ha aprendido a conocer para usurpar y dominar desde una consciencia
diferenciada. Se sirve de aspectos territoriales que le benefician. César actúa como los cazadores
de focas y buscadores de oro en los relatos “Cabo de Hornos” y “Tierra del Fuego”, inmersos en
el territorio; sin embargo, sirviéndose de él para lucrar y sobrepasar ganancias.
El siguiente pasaje da cuenta de sus valores diferenciados que lo distancian de los indígenas:
“Porque las épocas son difíciles para la gente de orden y el mismo gobierno azuza los indios contra
sus patrones regalándoles derechos que los indios no merecen ni son capaces de usar” (94). Huggan
y Tiffin plantean la actitud occidental en relación al territorio el cual es considerado un espacio a
explotar. “European justification for invasion and colonization proceeded from this basis
understanding non-European lands and the people and animals that inhabited them as ‘spaces’
‘unused’ ‘underused’ or ‘empty’ (Val Plumwood citada por Huggan y Tiffin, 5).
Podemos constatar a través de los ejemplos anteriormente mencionados que la narración
transmite la experiencia vital de la niña negada a otros personajes de la trama. Dichas descripciones
asimismo develan entre otras cosas, una capa de protección de la niña para resguardarse del medio
hostil que la rodea. Como sucede con los relatos de Coloane y Sepúlveda, estas descripciones
sensoriales otorgan textura a la trama dando la ilusión de oralidad. Sin embargo, en Balún Canán,
dicha perspectiva es exclusiva a la niña. La novela plantea una narradora arraigada al territorio la
cual describe su experiencia en tiempo presente en la primera y en la tercera parte de la novela
Balún Canán. Las alusiones al tacto, al olfato sostiene lo que Abrams denomina en The Spell of
the Sensuous “intertwined web of experience”. “The life-world has been disclosed as a profoundly
carnal field, as this very dimension of smells and tastes and chirping rhythms warmed by the sun
and shivering with seeds. It is, indeed, nothing other than the biosphere the matrix of earthly life
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in which we ourselves are embedded” (65). Plantea de este modo un espacio inmediato asequible,
en una dinámica que es reforzada por los códices mayas por medio de un intertexto nutrido de
multisensorialidad.
A diferencia de los textos de Coloane, dicha oralidad es ratificada por un soporte
escrituitario, desde una fuente primigenia, como lo es el códice maya el cual corrobora y autentifica
esta relación. Al invocar el mito indígena, este relato plantea una reciprocidad por medio de lo
sagrado, planteado por los códices mayas. Esta fenomenología de la pertenencia se remite
asimismo a la memoria colectiva del pueblo quiché. El intertexto maya funciona como soporte
escrituitario de esta interrelación y texto complementario a la memoria colectiva escrita en el
cuaderno escondido en el escritorio de César. El siguiente fragmento del intertexto está
evidentemente basado en la cosmovisión maya. Da cuenta de esta sensorialidad como actividad
vital que alude un principio sagrado. Asimismo sostiene la cosmogonía, el testimonio quiché
además de una comprensión de realidades diferenciada:
Los que por primera vez nombraron esta tierra, la tuvieron en su boca como suya.
Y era un sabor de mazorca que dobla la caña con su peso. Y era la miel espesa y
blanca de la guanábana. Y la pulpa lunar de la anona. Y la aceitosa semilla de zapote.
Y el lento rezumar del jugo en el tronco herido de la palmera….Y el caliente jadeo
de la bestia pacífica y el furtivo aliento del animal dañino y la acompasada
respiración de las llanuras por la noche. Pero también el signo: el que traza el faisán
con su vuelo alto, el que deja el reptil sobre la arena. (92)
Nótese el vínculo sensorial que une el sabor (mazorca) con el tacto (la textura de la miel, de la
anona y de la semilla). Se detectan asimismo alusiones entrecruzadas entre un sentido y otro (el
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caliente: tacto, jadeo: imagen), además de la asociación de flora y fauna que implica una
irreductible relación que proviene de múltiples variables. A diferencia del trabajo de Coloane, estas
citas sensoriales pertenecen a los textos sagrados mayas. Ahora bien, el intertexto sostiene la
cosmovisión indígena constituye como soporte de esta sensorialidad. Merleau-Ponty define esta
multisensorialidad como “the unity of the senses as a never-ending integration” Esta constituye “a
synergic system of all the functions in the general action of being in the world” (233-234).
Utilizando los planteamiento de Buell, se puede deducir que “Language never replicates
extratextual landscapes, but it can be bent towards or away from them” (2005: 11). Evidentemente,
por medio de la multiplicidad de narraciones la novela Balún Canán se acerca progresivamente
hacia una concreción territorial revelando por medio de la interconexión establecida por sus
personajes arraigo y desarraigo, valores diferenciados y sincronía con él, apego a la consciencia
ancestral o ignorancia de este vínculo el cual evidentemente produce un acceso y un trato deferente
con el territorio y sus interrelaciones.
Dicha sensorialidad se manifiesta en la narración de algunos eventos. Nótese la descripción
del animal que Ernesto asesina para impresionar a la familia que lo ha acogido y las acciones de
los indios, cargadas de alusiones sensoriales, “palpitantes de fatiga los ijares húmedos, los rasgados
ojos, alerta las orejas” (68) y las acciones que conllevan después de que Ernesto desenfunda la
pistola y lo mata. “Quedó tendido en los cascos llenos de lodo de su carrera funesta, con la piel
reluciente del último sudor” (68). Nótese asimismo las acciones de los indios y la expresión,
evidentemente toponímica, del lugar donde murió el cervato. “Uno de los indios, que está detrás
de nosotros, se arrodilla y con la punta de una varita levanta el párpado del ciervo. Y aparece un
ojo extinguido, opaco, igual que un charco de agua estancada. Los otros indios se inclinan también
hacia ese ojo desnudo y algo ven en su fondo porque cuando se yerguen tienen el rostro demudado,”
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(68).
Balún Canán va develando desde varias instancias un espacio compartido en la experiencia
vital que se despliega por medio de la experiencia exclusiva de la niña protagonista, por medio del
intertexto de la cosmovisión maya y por medio de figuras contextuales que aluden una continuidad
(Fernandez, 40-48; Seitel 60-68). Éstas dan cuenta de un lenguaje que al utilizar un territorio como
dominio común le asigna un valor por pertenencia que se distingue del valor utilitario. De este
modo, el lenguaje, el territorio o dominio compartido, y los interlocutores se constituyen como una
unidad hecho que refleja este “matriz cultural diferenciado” (Pacheco, 61).
En Postcolonial Ecocriticism, Graham Huggan y Hellen Tiffin se basan en los
planteamientos de Buell para llamar la atención al trabajo ficcional que plantea la naturaleza “as
free standing agents” (8). En este sentido, el trabajo de Castellanos profesa su contenido ecológico
desde un esquema determinado que devela la capacidad de la selva para manifestarse
independientemente. Sin embargo, la vinculación entre el territorio y los seres que la habitan es
sostenida por la cosmovisión indígena quiché que remite a una forma distinguida de relacionarse.
Bunkŝe vincula aspectos sensoriales a aspectos emocionales “The perceptual-emotional
relationship with landscapes beyond the immediate home is not unlike the contrast… between the
Innuit and foreign explorers of the Arctic” (Bunkŝe, 219). El crítico plantea, basándose en las ideas
de Lopez, que el asumir un territorio comprende una armonía lograda por una percepción
multisensorial (223). Dicho abordaje concuerda con la cosmovisión maya la cual como hemos
visto, se remite a este vínculo. La selva constituye el agente el cual sirve de espacio territorial para
aludir una interconexión recordando al hombre de este principio primigenio y vínculo primario.
Además de este vínculo reforzado por la cosmovisión y por la interrelación, el lenguaje

170

figurativo constituye una constante en esta novela, el cual refleja esta interrelación. Por medio de
las siguientes imágenes: “Ha quebrado la concordia como una vara contra sus rodillas” (32) o
“Acudiré cuando me llames como acude la paloma cuando se esparcen los granos de maíz” (74)
la nana utiliza un lenguaje figurativo para transmitir sentimientos universales. Dicho aspecto,
vinculado a la oralidad, es un efecto producido por la utilización de metáforas que promueven el
vínculo de pertenencia común. “Metaphors take their subjects and move them along a dimension
or set of dimensions” (Fernandez, 40-48; Seitel 60-68). Dicha invitación al movimiento o
persuasión implica un deslizamiento hacia un dominio a través de la cual el creador de la metáfora
y su interlocutor se deslizan de una forma continua. Se crea una continuidad que alude dominios
comunes. Seitel sostiene que dicho enganche revela asimismo comprensión de realidades
diferenciadas. Fernandez asimismo propone un sentido de pertenencia e inclusión (244). “As
metaphor is a movement from one semantic domain to another, a study of metaphors reveals how
a given society moves between their indigenous defying domains” (66).
Tanto la niña como la nana utilizan lenguaje figurativo el cual está además presente en los
textos del testimonio maya. Dicho lenguaje figurativo se encuentra tanto en la narración como en
los escritos que aparecen en la novela. El cuaderno que la niña encuentra, el cual da cuenta de la
historia de las comunidades desde la llegada de los Argüello a Chactajal, contiene varias alusiones
al lenguaje figurativo: “En estas palabras volvemos a estar juntos, como en el principio, como en
el tronco de la ceiba sus muchas ramas” (60). La nana utiliza dicho lenguaje figurativo para
expresar emociones. Cuando están en el oratorio llega a entregar a la niña, ésta dice: “Apiádate de
sus manos, que no las cierre como el tigre a su presa”. Esta expresión viene acompañada de una
imagen parecida la cual es evidentemente más compleja “purifica sus entrañas para que de ella
broten los actos, no como la hierba rastrera sino como los árboles que sombrean cuando dan fruto”
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(63). Todas estas metáforas aluden una pertenencia comunitaria, un dominio semántico común, el
territorio y un deslizarse por medio de una continuidad que alude un principio de pertenencia e
inclusión comunitaria, un arraigo o “embeddedness” (Soper, 2011 3; Fernandez 40-48; Seitel 6068).
Es importante considerar que la nana transmite el lenguaje figurativo a la niña quien
evidentemente lo asimila. Este lenguaje figurativo está presentes en la segunda parte de la novela
para caracterizar la relación entre Ernesto y Matilde, hecho que implica que o la nana o la niña está
narrando los sucesos desde una adultez. Otra posibilidad es que el narrador comparta el territorio
con los personajes, lo cual, como se da en los relatos de Coloane, nos remita a una ilusión de
oralidad de un narrador que no es Castellanos. Si bien es cierto, la niña parece haber dejado de
narrar la historia; la sensorialidad se deduce de las descripciones de la relación instintiva entre
Ernesto y Matilde, reflejan un narrador eminentemente local, hermanado con el territorio, narrando
desde una “ruralidad experiencial”: “Allá están las planchas de fierro, pegando sus mejillas con la
de la brasa, las dos fundidas en un mismo calor, como los enamorados. Hasta que una mano los
separa. Humean entonces las sábanas que no han perdido su humedad. Sueltan esa fragancia de
limpieza, esa memoria de sus interminables siestas bajo el sol, de sus largos oreos en el viento”
(61). Si bien es cierto la descripción omnisciente de su romance instintivo se plantea por medio de
lenguaje figurativo, esta se articula de un modo sensorial el cual alude el sentido del tacto.
Este modo narrativo se mantiene hasta el final de la novela. Éllo implica que la niña lleva
esta impronta con ella incluso cuando sale de Chactajal y vuelve a Comitán. Cuando la madre
golpea a su nana por revelarle lo que sucederá con Mario, ésta utiliza un lenguaje figurativo que
revela un campo semántico territorial que remite a la Selva Lacandona y actividades relacionadas
esta para explicar la humillación: “Mi nana la mira y conforme la mira va dando cabida en ella a

172

un sollozo que busca salir como el agua que rompe las piedras que la cercan” (228). Ahí utiliza el
dominio territorial de la selva lacandona para describir la imagen de su madre. Asimismo la niña
utiliza el lenguaje figurativo remitiéndose a un dominio semántico vinculado con los arrieros o los
dueños de animales: “Llego hasta la recámara de mi madre. Allí está ella sobre su cama, la cama
en que murió su hijo, retorciéndose y gimiendo como la res cuando el vaquero la derriba y su piel
humea al recibir la marca de la esclavitud (284). Dichas palabras develan, primero, a una madre
presa y segundo la posibilidad de que ella está observando, desde una impronta indudablemente
rural, la subyugación al código imaginario y patriarcal que la condena por no tener un hijo varón.
Es indiscutible que el lenguaje figurativo alude al pueblo quiché, a sus actividades rurales
remitiéndose a un dominio común: la selva lacandona. Es importante destacar que es sólo utilizado
por un miembro de la familia: la niña. La nana le ha transmitido esta forma de comunicarse la cual
probablemente es común entre el pueblo quiché. Esto se detecta en el cuaderno que narra su
testimonio.
Además del lenguaje figurativo la toponimia constituye otro aspecto presente a lo largo de
la trama y continúa siendo una práctica en el presente cronológico. Como sucede con esta técnica
metafórica, la toponimia entra a dialogar con el intertexto de la cosmovisión maya. Así, “Los que
por primera vez conocieron esta tierra dijeron en su lengua: Chactajal, que es como decir lugar
abundante de agua” (92) implica primero un grupo determinado, una práctica primigenia y una
designación producto de una característica de un territorio que se conoce, con el cual se mantiene
una determinada sintonía.
Ahora bien, estos nombres toponímicos se constituyen asimismo en los eventos que
suceden en la novela. El hecho de que los indígenas nombren el lugar con la siguiente demarcación
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toponímica “El lugar donde se pudre nuestra sombra” (68), escribe la memoria histórica en el
territorio. Dicho nombre marca el territorio con los eventos que suceden la comunidad quiché. De
este modo, a través de la toponimia se establece de que a pesar de la dominación territorial por
parte de los ladinos, estas prácticas han trascendido las prohibiciones de los terratenientes viniendo
a constituirse como un mecanismo de resistencia. Aluden un evento de la memoria histórica y
asimismo una cosmovisión. Se dan yuxtaposiciones de dos sentidos diferenciados de pertenencia.
Joan Tort establece diferenciaciones en relación con el concepto de toponimia, sugiriendo
“el carácter plural” de los topónimos afectados por los cambios lingüísticos o los cambios
geográficos y las características del territorio, deduciéndose por un lado tres aspectos: la claridad,
el cambio y la vigencia o principio de excepcionalidad (5). Gabriel Martínez asimismo realiza un
inventario exhaustivo de la toponimia del territorio aymara de Chuani, en Bolivia. 12 . Gabriel
Martínez alude la toponimia como instrumento para detectar restructuraciones del territorio (79).
Esta práctica primigenia aunada al lenguaje debe estudiarse desde diversas disciplinas puesto que
plantea diversos abordajes, según Tort, en cuanto a la relación entre quienes nombran un lugar y
la relación que refleja su nombre plantea una frontera que no tan solo delimita el territorio sino
que además arroja una intimidad o sintonía con un espacio en particular. Martínez alude el vínculo
cultural del territorio del siguiente modo: “es la cultura la que crea el paisaje” (59). Este mismo da
cuenta de que constituye una especie de tejido significativo, una versión cultural y contextual que

12

En zonas desde una franja del río a más arriba, la toponimia alude a colores amarillos, blancos o negros, y en una
altura, alude a unas designaciones figurativas que invocan un tesoro, a metales preciosos que indicaba que allí había
habido explotaciónd de metales, reconociendo instancias en que se le impone una significación al terreno (72). Alude
asimismo designaciones donde ciertos animales o ciertas hierbas abundaban o empollaban algunas especies o incluso
aludían a utensilios (73) además de “alusiones a la luz” que cae sobre ciertos metales preciosos (75). Se dan asimismo
alusiones a ciertas comidas (“como el ají” (73); “como levadura que va madurando” (76) ). Se dan topónimos con
contenido temático profundo a metales preciosos. Martínez concluye que los topónimos dan cuenta de que no puede
ser postulado como único ni total, sino revela conjuntos sin desmerecer un principio de inmanencia lingüística (63)
constituyendo asimismo “un límite” (77).
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implican “la creación de una ‘red de significación’, como diría Balinger, y no una copia de la
realidad” (67). Este planteamiento demarcador sugiere en Balún Canán a características
específicas y bioregionales y bióticas del territorio (donde comen ciertos animales, donde cae más
o menos lluvia). Asimismo se remite a eventos históricos que le han sucedido al pueblo quiché. La
toponimia constituye un acto de individualización territorial y como un acto de preservación de la
memoria. La toponimia se utiliza en Balún Canán, tanto como un principio de excepcionalidad
como un modo de comunicación entre sus habitantes. El nombre Chactajal o “lugar abundante de
agua” (192) plantea la característica excepcional del territorio. Por otro lado, el nombre toponímico
que le otorgan al lugar donde Ernesto mata al cervato. “Desde entonces los indios llaman aquel
lugar donde se pudre nuestra sombra” (69) plantea un modo de comunicación, herramienta de
preservación de la memoria y en este sentido, de trascendencia y resistencia.
A pesar de su dispersión, el lenguaje figurativo y el toponímico se pone en función de los principios
de sincronía, pertenencia y resistencia quiché en el territorio. Por medio de este vínculo de
pertenencia, el pueblo quiché facilita la continuidad a pesar del colonialismo. Los nombres
asignados al territorio continúan demarcando pertenencia y presencia colectiva y arraigo en el
lugar. Se sirve de este modo del lenguaje como vehículo de intercomunicación para la comunidad
dispersada y sin acceso a su cosmovisión o dado que son analfabetos, un contenedor de su memoria.
Ahora bien, la multisensorialidad, el lenguaje figurativo y la toponimia aluden una interrelación
con el territorio y “su dominio”. La dialéctica fenomenológica constituye un modo de cuestionar
las narraciones oficiales y los documentos legales. Su pertenencia es otra. Consiste en una
sincronía, un reconocer y reconocerse individual y colectivamente dentro de la selva lacandona.
Como podemos constatar por medio de este análisis, las vinculaciones sensoriales revelan
por diferentes abordajes una interrelación recíproca entre todos los seres inmersos en la selva

175

lacandona. Sin embargo, sólo a la niña le corresponde articular tanto su sintonía con el territorio
revelado como vacío desde una consciencia diferenciada. Los sirvientes quiché carecen de estos
permisos. A pesar de ello, este vínculo da cuenta de una interreciprocidad que alude a la
cosmovisión mayense. Esta sintonía revela asimismo quienes acceden al territorio desde una
consciencia diferenciada, como sucede en los relatos de Coloane.
A continuación me remitiré a analizar cómo este efecto multisensorial se correlaciona con
en Chactajal. Evidentemente, la fenomenología ecológica de Chactajal es algo que ni César ni el
estado ni los Quiché pueden controlar. Para ello, es preciso diferenciar estos hechos de otros
eventos que acaecen en la novela.
Se deducen del relato varios eventos los cuales son precedidos por augurios de la nana o
de David. Se da primero la muerte de Ernesto, ocurrida después de que éste matara al cervato, un
animal sagrado, y luego acaece la muerte anunciada de Mario. Como sabemos, la anunciación de
la muerte de Mario, precedida por un augurio de los brujos y antes de ellos por una transmisión de
un mensaje del tzulúm es irrevocable. La muerte de Ernesto constituye un acto aislado de venganza
por parte del pueblo quiché. Ahora bien, la muerte de Mario se plantea como una resolución del
tzulum transmitido por los brujos. El hombre puede constituirse solo como un como mediador de
ella. Abrams plantea el valor de los brujos, aseverando que constituyen puentes entre lo universal,
lo comunitario y el territorio. Los “magos” o brujos son intermediarios entre estamentos pero no
pueden cambiar las cosas (7). Los vaticinios de los brujos que son transmitidos por las palabras de
la nana y otros indígenas sirven para vaticinar eventos que corresponden a la pugna entre ladinos
e indígenas. No así el incendio.
El evento que no está expresamente augurado dentro de la trama es el fuego que emerge
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intempestivamente en el cañaveral. Este evento sucede sin anunciarse. No se sabe verdaderamente
quién o qué lo provoca. El territorio se pronuncia independientemente manifestándose de un modo
intempestivo e independiente. El testimonio escrito de los indígenas precede el siniestro. La
novela le dedica varias páginas a dar cuenta de la historicidad del territorio desde una cosmovisión
indígena antes de este evento. Esta inserción no es fortuita. Su tono sagrado y diferenciado
trasciende las pugnas internas. “El gran pastor llama con su voz que suena desde lejos” (192),
refiriéndose a “los que por primera vez se establecieron en esta tierra y llevaron cuenta de ella
como un tesoro” [192] hasta el día en que “los ladinos midieron la tierra y la cercaron (194) y “el
trapiche pesó sobre la tierra después de haber pesado sobre el lomo de los indios” (194). Esta
narración insertada estratégicamente de forma previa al incidente del siniestro, da cuenta de una
elegía al territorio, un lamento territorial a través del cual el trapiche pesa sobre la tierra de la
misma manera que ejerce presión sobre los indios. Remite asimismo a lo que lo precederá, el fuego
como un acto de restitución. Este relato enmarca la aparición intempestiva del fuego como una
consumación cíclica, sagrada, una justicia cósmica que se dicta desde la ecósfera, ignorado tanto
por los mayas colonizados como por los ladinos consumidos por sus pugnas internas.
Junto a este intertexto, se da una intercomunicación entre diversos organismos no humanos
durante los momentos que preceden el siniestro. “Fue un momento de quietud perfecta. En la punta
de un árbol plegó su amenaza el gavilán. Y el silencio también. Un silencio como de muchas
cigarras ebrias en su canto. Como de remotos pastizales mecidos por la brisa. Como de un balido,
de uno solo, del recental en busca de su madre” (195). El texto plantea una organicidad, un mundo
en movimiento el cual, como se evidencia, trasciende los hechos.
Las escenas posteriores al este evento implican un caos el cual da cuenta de la
manifestación omnipresente del fuego dentro del territorio, un acto natural que somete a
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organismos, humanos y no humanos, indígenas y ladinos trascendiendo su pugna interna:
Los otros, los que podían escapar con su ligereza, se despeñaron en los barrancos y
allí se quedaron, con los huesos rotos, gimiendo. Hasta que el fuego también bajó
a la hondura y se posesionó de ella. Muchas reses se salvaron. Otras, cogidas en los
remolinos, golpeadas contra las piedras, vencidas por la fatiga, fueron vistas pasar,
por otros hombres, en otras playas, hinchadas de agua, rígidas, picoteadas al vuelo
por los zopilotes. (196)
Dentro de este inesperado evento, que succiona a todo ser abiótico, emerge también lo inesperado.
Tras el violento arrasar del fuego, surge el agua, en forma de lluvia. Aplaca el fuego rampante que
se ha apoderado de la selva. Es la lluvia, no César, lo que llega, quizá invocada como sugiere el
relato por rezos de los indígenas la cual se precipita, como aplacadora de la brutalidad del fuego
“¡La lluvia! ¡Está empezando a llover!” (199).
Es importante considerar que todos los seres inmersos en el territorio son sometidos por
igual a la presencia del fuego que arrastra todo a su paso. De la misma forma, la lluvia ejerce sobre
el fuego su poder. La potencia de estos elementos y su dinámica fenomenológica constituyen un
acto de justicia cósmica vinculada a la cosmovisión maya y a la historicidad del pueblo quiché. De
cualquier modo, nadie puede augurar el incendio. La naturaleza emerge independientemente”
“disclosing the things and elements that surround us not as inert objects but as expressive subjects,
entities, powers, potencies” (Abrams, 130). Como ocurre con los textos de Coloane, el hombre es
integrado a un contexto apabullante que lo enfrenta a su azarosa dinámica a la cual está sujeto por
contrato vital “descuadrando las certezas racionales” (Pacheco, 62). Emerge de este modo el
asombro y para quienes no están arraigados, el miedo.

178

En la tercera parte de este capítulo pretendo demostrar cómo el principio de autoridad local
emerge por medio de la conducta de los animales y las manifestaciones interdependientes e
independientes de los elementos. Son interdependientes por cuanto el viento, la lluvia, el fuego y
la ceniza se intercomunican a grandes instancias a lo largo de la trama. Son independientes porque
se manifiestan a pesar de los eventos internos y las pugnas entre ladinos y sirvientes mayas.
En el siguiente pasaje, la polilla y el murciélago se encargan de borrar los siglos de
expresión humana y se disputan en territorio con las mujeres que buscan afanosamente limpiar el
espacio. “Pero las imágenes del Calvario fueron preservadas. Las defendió su antigüedad, los
siglos de devoción, ahora la polilla come de ellas en el interior de una iglesia clausurada” (41). La
niña queda impactada por la desolación del espacio. Transmite lo observado de la siguiente manera:
“Vuela un murciélago ahuyentado por esta intrusión en sus dominios. Lo deslumbra la claridad y
se estrella contra los muros y no atina con las vidrieras rotas de las ventanas. Lo perseguimos,
espantándolo con los plumeros, aturdiéndolo con nuestros gritos. Logra escapar y quedamos
burladas, acechando” (41). De este pasaje la polilla y el murciélago burlan estas expresiones
humanas, las narraciones cristianas y su apogeo. La polilla carcome la imagen del calvario.
Entretanto, el murciélago ha llegado a residir en el espacio clausurado.
La fenomenología se constituye como un principio arrasador por medio de las
descripciones del comportamiento de los animales. Asimismo, se plantea por medio de los
elementos: el viento, el agua y el fuego un principio de autonomía local. Su presencia soslayada
se libera a través de manifestaciones esporádicas e integrales cambiando las vidas de los habitantes
de Chactajal.
En la novela se da la manifestación del viento (planteada por la niña); la manifestación del
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agua (planteada por medio de las descripciones de las crecidas del río además de la lluvia que
aplaca el fuego) y por último, la manifestación del fuego (intempestiva pero aplacada por el agua).
El viento, el agua y el fuego emergen desde las fisuras de un territorio parcelado por los
terratenientes prevaleciendo como principio de autonomía local.
Dicha manifestación se incrementa paulatinamente. Primero, el viento constituye un
espacio sensorial que une a la niña y la nana; un hilo conductor que atrae al fuego y a la lluvia.
Segundo, el fuego se expresa por medio del incendio que emerge en “un momento perfecto” (193)
arrasando con todo lo que halla a su paso. Tercero, la lluvia se expresa por medio de las subidas
del río que dificultan el paso de los ladinos aislándolos y la lluvia, como la fuente de salvación
para el incendio que se desata rampante en Chactajal. La autoridad local emerge a pesar de las
delimitaciones del territorio.
Quienes se vierten sobre el territorio desde una consciencia diferenciada asumen
pertenencia por apropiación para la producción e industrialización de caña de azúcar: “Los ladinos
midieron la tierra y la cercaron. Y pusieron mojones hasta donde les era posible decir: es mío. Y
alzaron su casa sobre una colina favorecida por los vientos. Y dejaron la ermita allí, al alcance de
los ojos. Y para el trapiche calcularon una distancia generosa que fue cubriendo un año añadido al
otro año” (193). A pesar de ello, los sirvientes continúan dando cuenta de la individualización y
precisión territorial. De este pasaje se deduce que de la expansión del cañaveral, la expropiación
paulatina del poder está vinculada a la demarcación del terreno, a la violación de un territorio que
establecía coordenadas de pertenencia por concepto de existencia pacífica y una simbiosis que
aludía una interreciprocidad (57). Este fragmento es previo al incendio. Es este evento, claramente
intempestivo se pronuncia por sobre estas demarcaciones de terreno y asimismo por sobre las
sentencias que asignan un valor de propiedad. Tanto el viento, el fuego y el agua se sostienen como
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agentes independientes que reafirman su fuerza en Balún Canán.
Ahora bien, el viento es quizá el elemento más presente en la novela Balún Canán. La
misma nana le dice a la pequeña que constituye “uno de los guardianes de su pueblo”. A lo largo
de sus observaciones, la niña se refiere al viento constantemente: “Llanos donde el viento aúlla,
pedregales sin término” (26). La voz del viento es escuchada por la niña a todas horas quien
establece una interconexión, un vínculo que, según el relato jamás se disuelve.
Ahora me doy cuenta de que la voz con que he estado escuchando desde que nací
es esta. Y ésta la compañía de todas mis horas. Lo había visto ya, en invierno, venir
armado de largos y agudos cuchillos y traspasar nuestra carne acongojada de frío.
Lo he sentido en el verano, perezoso, amarillo de polen, acercarse con un gusto de
miel silvestre entre los labios. Y anochece dando alaridos de furia. Y se remansa,
al mediodía, cuando el reloj del Cabildo da las doce. Y toca las puertas y derriba
los floreros y revuelve los papeles de los escritorios y hace travesuras con los
vestidos de las muchachas. (23)
De esta descripción se deduce el conocimiento profundo de la niña con este elemento además de
un reconocimiento de su multifacética y sensorial personalidad. El viento se compara dentro del
relato a ratos a un hombre y a ratos a un animal: “hace travesuras con los vestidos de las muchachas”
(23), pero asimismo “viene traspasado con cuchillos, derriba floreros” (23).
Es importante considerar que la novela comienza y termina con alusiones al viento,
elemento sagrado, el cual constituye un hilo conductor a lo largo de la trama. En el siguiente pasaje,
casi al concluir la novela, el lector se entera que a pesar de que la niña ya no reconoce a la nana,
sabe que algún día la volverá a ver. Así leemos:
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De pronto mi nana bajará los párpados y me obligará a bajarlos a mí también.
Porque delante de nosotros estará el viento con su manto de gala. Paseará por el
llano hasta no dejar más presencia que la suya, cuando todos se hayan rendido en
su calidad de rey. Oiremos su gran voz y temblaremos bajo su fuerza. Poco a poco,
sin que él se dé cuenta, iremos arriesgando los ojos hasta que nos rebalsen de su
figura. Y mi nana y yo quedaremos aquí sentadas, cogidas de la mano, mirando
para siempre. (245)
Al concluir la tercera parte de la novela, la niña confía en que volverá a ver a la nana. El puente
de este encuentro es el viento. Es evidente que este sentimiento de respeto, transmitido por la nana,
implica a través de este pasaje, que se queda con ella por un tiempo indefinido. El viento es el
elemento con el cual comienza y termina la novela. Constituye un hilo conductor que le otorga
unicidad.
El agua es el elemento que le otorga el nombre a Chactajal, o “lugar abundante de agua”
(192) plantea un constante recordatorio, por medio de un nombre toponímico, de la historia
silenciada de los mayas. Es importante considerar que el comienzo de la segunda parte de la novela
es planteado por una mirada panorámica al río Jataté. Asimismo, el río reservado exclusivamente
para la familia Argüello, comienza a ser compartido por jóvenes mayas que no se sienten
amedrentados por la presencia de la familia en el río y se echan a nadar. Tanto Matilde como
Zoraida y César han reservado el río para su propia recreación desplazando a los sirvientes de tal
privilegio. Cuando éstos comienzan a bañarse en él, la familia se sabe en peligro. Los Quiché
muestran su empoderamiento con un acto: bañarse en el río. A pesar de servir de recreo, el río
constituye como una poderosa arteria sagrada para el pueblo maya y un obstáculo para los ladinos.
Ambas epistemologías reconocen la importancia del Jataté que nutre y es nutrido por la selva
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lacandona.
El relato plantea tres descripciones del río las cuales develan quienes acceden a él desde
un principio de sintonía y quienes acceden a él desde una consciencia y un sistema de valores
diferenciados. La primera descripción da cuenta de una articulación claramente contextual que
refleja un campo semántico común y un territorio común el cual revela un oraliteratura. Así,
leemos: “El gran río pastor llama, con su voz que suena desde lejos, a los riachuelos tributarios.
Ocultan su origen. Se manifiestan después, cuando vienen resbalando entre las peñas musgosas de
la montaña, cuando abren su cauce arando pacientemente la llanura para entregarlo aquí, para
perderlo y que se enriquezca la potencia y el señorío de Jataté” (192). Dicha descripción
contextualizada del río, lo asemeja al rey de una tribu remite a un lugar prominente y se plantea
por medio de un lenguaje figurativo que remite a la precolonialidad. Léase, ríos tributarios; en
otras palabras, ríos que con su agua o con su densidad inferior le dan tributo al Jataté.
Ahora bien, esta descripción contrasta con el siguiente pasaje el cual da a entender el valor
práctico del río: “De pronto un rumor domina todos los demás y se hace dueño del espacio. Es el
río Jataté que anuncia su presencia desde lejos. Viene crecido, arrastrando ramas desgajadas y
ganado muerto. Espeso de barro, lento de dominio y poderío. El puente de hamaca que lo cruzaba
se rompió anoche. Y no hay ni una mala canoa para atravesarlo” (67). A diferencia del pasaje
anterior, se deduce de esta descripción la ausencia de lenguaje figurativo. Aun así lo plantea como
un elemento de autoridad “lento de dominio y poderío”; sin embargo, constituye un obstáculo.
Nótese en el siguiente pasaje cómo la crecida del río es obviada sugiriendo la experiencia que
produce el río y no el río en sí. “Estamos tan aislados en Comitán, durante la temporada de lluvias.
Estamos tan lejos siempre. Una vez vi un mapa de la República y hacia el sur acababa donde
vivimos nosotros” (43). Dicha narración se constituye desde una voz que accede al territorio desde
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valores diferenciados que ansía volver a la civilización. Como podemos ver, el río es una arteria
ineludible para todos, ciertamente sagrada para el pueblo maya, infranqueable para los ladinos
puesto que impide su llegada y su salida aislándolos. La lluvia que provoca crecidas de río
constituye una marca de aislamiento que los limita impidiendo el libre acceso desde y hacia
Comitán.
Por último, el incendio se constituye como fuerza destructiva y sanadora puesto que es el
siniestro lo que obliga a los ladinos a salir de Chactajal. De la novela se deducen descripciones
que transmiten la imagen de este elemento como una entidad. “El fuego anunció su presencia con
el alarido de una fiera salvaje” (195). Nótese la fuerza destructora del incendio el cual es sólo
aplacado por la lluvia. “Muchas reses se salvaron. Otras, cogidas en los remolinos, golpeadas
contra las piedras, vencidas por la fatiga, fueron vistas pasar, por otros hombres, en otras playas,
hinchadas de agua, rígidas, picoteadas al vuelo por los zopilotes” (195) o “El incendio resollaba
en esta gran extensión como una roja bestia de exterminio” (197). Aunque nadie sabe quién lo
originó la narración se encarga de sugerir el vínculo sagrado en “un momento de quietud perfecta”
(195). Su paso por Chactajal establece un acto de limpieza, un comenzar de nuevo para ambas
epistemologías.
Ahora bien, Felipe es el único que comprende el sentido profundo del incendio. “Los indios
se miraron con recelo...y en sus sueños volvió a moverse la violencia del incendio. Y sólo uno
pudo pensar que se había obrado con justicia. Los ladinos velaron toda la noche, de rencor y de
miedo” (199-200). El fuego se constituye como elemento opositor a César. Dicha alusión se hace
evidente en el siguiente pasaje: “Hubiera querido abalanzarse y estrangular en el cuello a su
enemigo. Pero el enemigo se le escabullía, jugaba con su rabia desapareciendo, tomando otra figura,
irritándolo aún más con su inconsistencia de humo” (202).
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En este sentido, la ceniza, elemento que deja el incendio conforme avanza su paso viene a
implicar dentro de Chactajal, un elemento primordial. En un principio, la nana explica de un modo
profético una síntesis de esta interrelación fenomenológica: “Sube el humo en el viento y se
deshace, queda la ceniza sin rostro. Para que puedas venir tú y el que es menor que tú y les baste
un soplo, solamente un soplo” (9). Este soplo, que constituye una especie de borrón y cuenta nueva
se vincula a la escena en la cual Felipe se erige sobre las cenizas del trapiche. Éste “pesó sobre la
tierra después de haber pesado sobre el lomo vencido de los indios” (194). Dicha tarea queda en
manos de Felipe, el único que plantea el siniestro como elemento de justicia “Con la punta del
dedo Felipe dibujaba signos sobre la ceniza” (103).
El principio de autoridad, planteado por los elementos territoriales del viento, el incendio
y la lluvia constituye un cambio de eventos. César puede burlar al gobierno, pero no puede eludir
ni la lluvia. Menos puede evitar las subidas del río o el incendio. Si bien es cierto, la sentencia
“Que no se perpetúen. Que el puente que tendieron para pasar a los días futuros se rompa” (230)
pone al manifiesto un augurio fatídico para la familia, es la manifestación de los elementos lo que
dificulta y en última instancia determina la salida de Chactajal de la familia Argüello. Como se ha
comprobado, la manifestación de los elementos constituye una fuerza arrasadora y omnipresente
la cual se explana sobre Chactajal y Comitán una emergente autoridad local. El viento constituye
un elemento que sostiene la interrelación fenomenológica de la niña con el territorio. Ahora bien,
tanto la lluvia como el incendio plantean límites a los ladinos que deben ajustarse a estas
manifestaciones y terminan siendo echados de Chactajal por ellos.
La evidencia de este poderío se enuncia en un principio de la novela en un lenguaje
figurativo. “¡Comitán! ¡Todo entero, como una nidada de pájaro está a nuestras manos! Las tejas
oscuras en el verdín de humedad próspera. Las paredes encaladas. Las torres de piedra. Y los llanos
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que no se acaban nunca. Y la ciénaga. Y el viento” (39). Esta exclamación por parte de la niña
cuando va al parque de diversiones con su nana plantea un narrador omnisciente que accede al
territorio desde un dominio territorial semántico compartido y una sensorialidad que, como sucede
con los relatos de Coloane, irradian el párrafo. Dicha autoridad se transmite cuando la lluvia apaga
el incendio por medio de lenguaje figurativo que remite a una jerarquía gubernamental: “Todo
Chactajal habló en su momento. Habló su potente y temible voz, recuperó su rango de primacía en
la amenaza” (198). Esta fenomenología distintiva que emerge por sobre la autoridad
gubernamental está alineada a los fragmentos de la cosmovisión maya insertos a modo de
intertexto. Más allá de las medidas estatales que los hombres pueden burlar, es evidente que de
cualquier modo quien habita dentro del territorio está sujeto y debe subyugarse a una omnipresente
interreciprocidad que aunque ignorada, termina por manifestarse.
Tanto los animales como indígenas y ladinos reciben el paso mortífero del fuego. Sin
embargo, desde una consciencia diferenciada y una escala de valores disonantes, la familia
Argüello se desentiende de esta interrelación, descartándola algo que los indígenas no hacen. Tanto
el viento, como el agua y el fuego por medio de sus formas de expresión dentro del territorio se
constituyen como maniobras de desestabilización para sistemas de valores desde consciencias
diferenciadas. Indudablemente el incendio arrasa con el trapiche. Ahora bien los rituales de los
mayas no desconocen esta sintonía. La niña percibe este elemento como un vínculo irrompible
para los Quiché del cual ella está excluida: “Cuando termina de servirles la nana también se sienta.
Con solemnidad alarga ambas manos hacia el fuego y las mantiene ahí unos instantes. Hablan y es
como si cerraran un círculo a su alrededor. Yo lo rompo, angustiada” (17).
Si bien es cierto, los enfoques indigenistas se centran en una multiplicidad de perspectivas,
me he propuesto acceder a esta novela desde donde se proyecta: lo que Greenwood denomina
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“storied landscape” (3). Dicha estrategia plantea el territorio como un espacio catalizador y como
autonomía local reconocido por Castellanos desde su “ruralidad experiencial”. En este sentido,
Huggan y Tiffin plantean “For colonialist interpretation necessarily resulted in the destruction or
erosion of alternative apprehensions of animals and environment, blocking understanding of those
crucial interactions between the human and the ‘extra-human’” (17). Castellanos tiene la habilidad
de poder acceder a estas interacciones desde su sensibilidad.
Es preciso, como establece Gollnick, reconstituir la cosmografía de un territorio y hablar
de ecología sin sacrificar su integridad trascendiendo una Selva lacandona demonizada por
narraciones modernas. “Such a combined attention to the environment and its inhabitants is
inevitable in a context like the jungle where fear and desire have overdetermined the meaning of
the landscape to such extent that oral traces must be unwound from the dense imagery sedimented
around the landscape itself” (Gollnick, 10). Dichos planteamientos justifican el esfuerzo de
Greenwood al proponer un “historicized lanscape” (3).
En este sentido, el trabajo de Castellanos implica un aproximamiento revelador. Existe un
componente misterioso en esta novela; sin embargo, lo insondable se remite a lo que la percepción
occidental no puede dominar. La novela se plantea desde un punto de vista ecológico puesto que
integra perspectivas diferenciadas. En lugar de plantear una selva imaginada que se cierne como
cemento sobre el territorio, da cuenta de una selva fenomenológica. La novela asimismo integra
varias perspectivas. Al final ésta emerge como un agente independiente que trasciende todas y no
está en los libros de nadie. La propuesta de Greenwood aplicable a su novela facilita un abordaje
ecológico desde una perspectiva de lugar.
Como se ha podido comprobar por medio de su novela, la escritora chiapaneca creció en
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predios rurales (Pacheco, 63). La selva lacandona se constituye como un espacio en el cual
Castellanos pone a funcionar toda su experiencia preletrada. Su novela asimismo plantea los
mecanismos de poder, la presencia indeleble de una cultura afín con el territorio, silenciada y
desplazada por los terratenientes. Por medio de su trabajo, la escritora mexicana pudo esclarecer
“el cuadro de reacciones de los sojuzgados, la corriente del mal que va de los fuertes a los débiles,
que regresa otra vez a los fuertes. Esta especie de contagio me pareció fascinante y dolorosa”
(Carballo citado por Jorgensen, 415). Los débiles, en este caso son los Quiché y la naturaleza
fragmentada que se pronuncia haciendo un borrón y cuenta nueva en Chactajal. La novela presenta
varias complejidades explicadas por A. Agrawal de la siguiente manera:
Certainly, what is today known and classified as indigenous knowledge has been
intimate interaction with western knowledge since at least the fifteenth century. In
the face of evidence that suggests contact, variation, transformation, exchange,
communication, and learning over the last several centuries, it is difficult to adhere
to a view of indigenous and western forms of knowledge being untouched by each
other. (citado por Michael E. Dove, 195)
Con esto quiero plantear que la novela plantea un sincretismo y culturas asimiladas. Ello dificulta
la posibilidad de estudiarla desde un solo abordaje. Abordarla desde una perspectiva determinada,
como la de Greenwood, integra las voces que la propia Castellanos pretendía integrar.
El paisaje sincrético es evidente en la novela. Sin embargo el valor de Castellanos
radica en su capacidad para abordar diversos aspectos desde una evidente simultaneidad, algo que
Ángel Rama aludió como “plasticidad cultural”:
Tienen especial relevancia los artistas que no se limitan a una composición
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sincrética por mera suma de aportes de una y otra cultura, sino que, al percibir que
cada una es una estructura autónoma, entienden que la incorporación de elementos
de procedencia externa debe llevar conjuntamente a una rearticulación global de la
estructura cultural apelando a nuevas focalizaciones dentro de ella. Para llevarlo a
cabo es necesaria una re inmersión en las fuentes primigenias. (1983:19)
El valor de Castellanos es que además de dar cuenta de un contexto social sincrético proporciona
además desde un temprano abordaje lo que cuarenta años más tarde David Greenwood plantea
desde los estudios rurales como “storied landscape”. Su trabajo plantea desde esta simultaneidad
un carácter cíclico, profético un cedazo redentor a través del cual es posible vincular el
colonialismo a la globalización si abarcamos la novela desde un contexto territorial y hacemos al
subalterno, la selva lacandona, manifestarse por sí sola.
Citando a Gayatri Spivak y a Brian Gollnick, si la dejamos “hablar”. No tan sólo transmite
el impacto ecológico de la degradación del territorio sino que se plantea una pérdida por partida
doble: los baldillos y los cañaverales no tan solo ha destruido el vínculo del indígena con el
territorio sino que además impiden el vínculo del territorio con los organismos no humanos con
los cuales—la realidad y la cosmovisión plantean— antes coexistió en inmediata reciprocidad.
Como Huggan y Tiffin establecen:
If the wrongs of colonialism—its legacies of continuing human inequalities, for
instance—are to be addressed, still less redressed, then the very category of the
human, in relation to animals and environment, must also be brought under scrutiny.
After all, traditional western constitutions of the human as the ‘not-animal’ (and by
implications, the non-savage) have had major, and often catastrophic repercussions
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not just for animals themselves but all those the West now considers human but
were formerly designated, represented and treated as animal. (18)
La novela de Castellanos, Oficio de las tinieblas o Book of Lamentations, en inglés ha sido
abordado por la crítica ecológica. En “Nature as Articulate and Inspirited in Oficio de tinieblas by
Castellanos” Traci Roberts-Camps esquiva la versión idealizada, infantilizada de la cultura maya
para acceder a un pueblo resentido, enajenado, desterritorializado (202).
Como he planteado anteriormente, es importante considerar que el trabajo de Castellanos
emerge por un lado, de la experiencia personal de la propia escritora, nacida en Comitán Chiapas
y de los eventos históricos que acaecieron en México, como lo fueron las reformas implantadas
por Lázaro Cárdenas (1921-1940). Su novela, sin embargo, abarca espacios comunes, compartidos
y disputados entre dos civilizaciones, y el hecho que devela un relato constituido desde una
“consciencia de lugar” (Greenwood, 1). Es por ello que me aboco a investigar el tratamiento del
territorio chiapaneco que plantea tres narraciones: el mito maya, los eventos históricos y sociales
en la superficie, y por último, la narración de la resistencia de los indígenas desde frente al
colonialismo y las maniobras de la globalización.
Durante cambios de paradigmas que dan cuenta de estrategias medioambientales globales,
esta autoridad local establece límites. Se deduce de Balún Canán una novela involucrada con el
valor de todas las formas de vida, incluyendo la tierra, seres humanos y no humanos, la flora, la
fauna que la habita, los elementos: las piedras, el viento, el agua, el fuego y todas las expresiones
de ella: la lluvia y el río los cuales, como espero demostrar a continuación constituyen una unicidad.
Ahí radica, desde mi punto de vista, su temprano y tenue, soslayado aunque fehaciente valor
ecológico.
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Me he propuesto demostrar que la cosmovisión maya sostiene el soporte narrativo de la
interreciprocidad, privilegio exclusivo de una niña la cual accede al territorio desde una matriz
diferenciada lo que da cuenta de un abordaje ecológico desde estrategias de oralidad (Gollnick, 9;
Pacheco, 63). Segundo, a través de este cedazo, se revela asimismo la historia de la resistencia
indígena dentro del territorio. Tercero, dichos testimonios dan cuenta de las negociaciones,
distensiones y tensiones producto de los eventos históricos que han afectado este espacio
bíoregional.
Es inevitable que este abordaje transmite implicaciones postcoloniales. Citando a Buell,
desde una perspectiva post colonialista, Graham Huggan y Hellen Tiffin establecen que las
preferencias estéticas de la ecocrítica se mantienen “specially attentive to those forms of fictional
and non-fictional writing that highlight nature and natural elements (landscape, flora and fauna,
etc.) as self-standing agents, rather than support structures for human action in the world” (13). El
colonialismo y la globalización constituyen “structures for human action” que intervinieron el
territorio y con ello sus comunidades bióticas, incluyendo pueblos y etnias. La selva lacandona no
estaba ajena a ellas. Este análisis ha puesto al manifiesto la voz de la naturaleza la cual se pronuncia
como subalterno desde un principio por medio de la oralidad transferida a través de la voz de la
niña que sirve de preámbulo para la manifestación avasalladora del viento, del agua y del fuego.
Confiando en la luz que espero arrojar conforme he analizado esta novela, me he propuesto
aplicar los planteamientos utilizado anteriormente conforme a la creación de un tercer espacio que
no se plantea “desde el colonizador ni del colonizado” sino que manifestado por medio de la
concreción de sus elementos como agentes independientes (Huggan y Tiffin, 8; Rutherford, 211
la traducción es mía) desde las “ruinas de lo postcolonial” (Mignolo, 125).
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Capítulo 4
Ecología y pedagogía en Un viejo que leía novelas de amor,
la cosmovisión shuar como desarticulación del mito civilizador

Un viejo que leía novelas de amor es un relato que profesa, desde todas sus arterias, su
contenido ecológico. Esta novela asimismo está explícitamente planteada desde una cosmovisión
indígena. A pesar de que no constituye una literatura testimonial, se deducen de esta novela
diversos aspectos culturales de la vida indígena de la etnia shuar originaria de la amazonia
ecuatoriana. Éstos son transmitidos según el prólogo a través del testimonio recibido por parte de
Juan Tzenke, un síndico de esta etnia. Sepúlveda le dedica el libro al Chico Mendes, sindicalista
de la amazonia asesinado en Brasil solo dos días antes de que esta novela ganara el premio en
ibérico Tigre Juan en 1988 (DeVries, 536). A partir de este detalle se distingue la relevancia
ecológica de su trabajo. Se distingue asimismo cómo el propio autor se compromete con los
procesos políticos de la amazonia desde una perspectiva regional.
Mi propuesta es examinar la novela de Sepúlveda refiriéndome para ello a los tres
aspectos ya analizados en relación a “Tierra del Fuego”, “Cabo de Hornos” y Balún Canán
novelas: una selva multisensorial; efectos discordantes y asombrosos producto de un territorio
fenomenológico en el que intervienen múltiples variables y por último, un principio de
autonomía loca.
Es preciso, en primera instancia, considerar aspectos exclusivos a este texto.
Este relato plantea diferenciaciones vinculadas con las coyunturas mundiales alrededor de los
noventa, época en la cual se diversificaban las temáticas ecológicas. Tras la muerte del chico
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Mendes la amazonia volvió a estar en el ojo del debate mundial. Un viejo que leía novelas de
amor, trabajo dedicado al activista, plantea una temática claramente ecológica, algo expresado
por el propio autor al principio del relato. Conjuntamente con el tema ecológico, esta novela
integra dos aspectos relevantes. El primero es una desarticulación del mito colonial y las
coyunturas de “civilización y barbarie”. Asimismo inserta, a modo de prácticas pedagógicas
vinculadas con el mito shuar, una desarticulación del mito del hombre salvaje. Ambas remiten a
implicaciones postcoloniales vinculadas directamente con temáticas de globalización.
Propongo analizar la multisensorialidad de Un viejo que leía novelas de amor utilizando
las tres directrices que he propuesto en mis capítulos anteriores. Asimismo, mi propuesta es
explorar aspectos específicos utilizando las teorías de postcolonialismo de Walter Mignolo y
Enrique Dussel las cuales me parecen pertinentes para esta novela en particular. Asimismo,
utilizaré los planteamientos de David Greenwood quien propone una forma de abordar la historia
desde lo que él denomina “storied landscape” el cual abarca un aprendizaje generalizado que se
proyecte desde el territorio incluyendo “what was lost to colonialism” (1). Asimismo, propongo
que este trabajo está estrechamente correlacionado con la ética ecológica de América Latina por
Thomas Heyd (223-242). Evidentemente, son varias las vertientes que nutren este relato. A pesar
de estar planteado desde la territorialidad amazónica, presenta una marcada influencia de
Francisco Coloane, lo cual el mismo Sepúlveda menciona en varias de sus entrevistas13 .
Dramaturgo de profesión, el escritor chileno comenzó a escribir a los 20 años. Sus
primeras publicaciones fueron en Chile donde estudió teatro tras lo cual fue detenido por la
dictadura de Augusto Pinochet por su militancia a favor de Salvador Allende durante 1973
siendo liberado después de tres años gracias a la intervención de la sección alemana de Amnesty

13

Para mayor información véase “Entrevista a Luis Sepúlveda” de Rocío Cornaz.

195

International. Tras su liberación, el escritor deambuló por varios países de América Latina:
Paraguay, Bolivia y Perú donde fue invitado a una conferencia en Quito en 1977 tiempo durante
el cual visitó varios pueblos de la amazonia. Un viejo que leía novelas de amor, fue escrita con
información reunida cuando era periodista para la UNESCO en la amazonia ecuatoriana durante
aquel tiempo. Sin embargo, su publicación no vendría hasta que se mudó a Hamburgo, Alemania
país al que fue invitado a residir después de su breve estancia en Nicaragua luego de la victoria
sandinista en la cual se desempeñó como editor de periódico Barricada.
Esta novela le significó ganar varios galardones con los cuales alcanzó reconocimiento
internacional especialmente en Europa dónde la novela fue llevada el cine por Rolf De Heer en
2001. El autor, quien se plantea abiertamente como diferenciado y posterior al boom, ha
expresado que forma parte de una red de escritores nacidos entre 1947 y 1952 los cuales, tras un
hiato político entre los setenta y los ochenta, reanudaron su trayectoria literaria. “A new
generation is possible because there are precedents that help create change, but it is time to
recognize that there is change,” (Graham Yooll, 570).
Como señalé anteriormente, la obra de Sepúlveda presenta una variedad de
géneros. Asimismo se distingue dentro de su trabajo una línea más tenue de novela negra, estilo
que se detecta en algunas de sus novelas a lo largo de su trayectoria literaria. Su trabajo incluye
obras de teatro, el género policial, las crónicas de viajes y hasta un cuento infantil. Se destacan
entre ellos El mundo del fin del mundo (1989), un libro de aventuras en el sur de Chile mientras
que Patagonia Express (1996) constituye una especie de bitácora de viaje; Desencuentros (1997)
que incluye cuentos centrados en temas más personales relacionados con su juventud en Chile,
Cuaderno de viaje (1986) , Nombre de torero (1994), Komplot: Primera parte de una antología
irresponsable (1994) seguido por Diario de un killer sentimental seguido de Yacaré (1996) e
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Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar (1996), una novela infantil
relativamente breve narrada desde una perspectiva ecológica. Los peores cuentos de los
hermanos Grim (2004) y, recientemente Últimas noticias del sur (2012) entre otros.
Últimamente, Luis Sepúlveda ha expandido su trabajo al cine y se mantiene políticamente
vigente escribiendo crónicas periodísticas. Desde 2005 un escribe un blog para la versión
latinoamericana de Le Monde Diplomatique.
A diferencia de Coloane y Castellanos, Sepúlveda no creció en las trastierras. Se detecta
de su vida personal una estancia prolongada en diferentes territorios y particularmente, en
territorios selváticos de América Latina cuando era periodista de la Unesco. Lo más probable es
que su incorporación de estrategias de oralidad y del mito shuar se sostenga por medio de una
sensibilidad diferenciada que desarrolló producto de su estancia en la selva. Lopez explica dicha
percepción de la siguiente manera: “The interior landscape responds to the caracter and subtlety
of an exterior landscape; the shape of the individual mind is affected by the land and by his
genes” (1989: 65).
Un viejo que leía novelas de amor narra la vida de un viejo colono otavaleño llegado a la
amazonia después de recibir un terreno por parte del gobierno ecuatoriano por cuestiones de
soberanía con Perú. Tras morir su esposa, Antonio José Bolívar Proaño se hace conocedor del
territorio amazónico cercano al cacerío El Idilio, situado en la ribera del río Nangaritza. En las
viviendas y chozas de la región viven otros escasos habitantes, en su mayoría colonos, quienes
han recibido terrenos por un convenio de soberanía.
Los indígenas shuar, conocedores de la selva y habitantes del territorio, le enseñan a los
colonos y a Proaño a sobrevivir en él. Esta relación es interrumpida por tres asesinatos relevantes
para el alcalde de El Idilio puesto que los asesinados pertenecen a la civilización hecho que pone
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en riesgo su autoridad y cargo. El potencial peligro a lo largo de toda la trama es que la asesina,
una tigrilla cuyos cachorros han sido despellejados por el primer extranjero asesinado, está
enloquecida. Conforme avanza la trama, la tigrilla devora una acémila y asesina a dos hombres
más. A juzgar por el lugar donde ocurren las muertes se hace evidente que se va acercando al
caserío poniendo en riesgo a los habitantes de El Idilio.
Estas muertes no son deliberadas sino más bien ocurren por falta de conocimiento del
territorio y las imprudencias o descuidos de las víctimas. La primera es el extranjero que mató
las crías de la tigrilla; los otros son buscadores de pieles o esmeraldas, peregrinos del territorio
selvático los cuales se internan en un territorio cuyas coordenadas desconocen, buscando hacerse
ricos. “Llegaban más colonos ahora con promesa de desarrollo ganadero y maderero….
Sobretodo, aumentaba la peste de los buscadores de oro, individuos sin escrúpulos venidos de
todos los confines sin otro norte más que una riqueza rápida” (Sepúlveda, 51). Evidentemente,
como ocurre en los relatos de Coloane, en su provisional estancia en el territorio se presentan
mentalizados por la civilización desde la cual traen valores y consciencia diferenciada. Van
desarraigados de la fenomenología de la selva extrayendo metales o pieles de animales,
desdeñando y descartando la interreciprocidad del territorio la cual, por contrato vital, les
corresponde asumir. Como resultado, interrumpen esta interrelación o cometen errores que
involucran el peligro o la muerte.
En Un viejo que leía novelas de amor la amazonia ecuatoriana no se constituye como un
paisaje idílico, sino más bien como un territorio fenomenológico, gobernado por un principio
orgánico de interreprocidad el cual, como veremos, emerge como autonomía local. Poco a poco,
este relato interna al lector en la vida de Antonio José Bolívar Proaño en El Idilio, caserío en el
cual éste reside junto a otros colonos. En un principio, es evidente que Proaño no conoce la
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selva. Por medio de flashbacks la novela nos presenta a un colono desarraigado por esta
fenomenología y amedrentado por un territorio que lo apabulla tras la muerte de su esposa al cual
llama simple y llanamente “infierno verde” (42). Sin embargo conforme avanza la trama, el viejo
va desarrollando una paulatina sincronía para terminar arraigado e inmerso en la compleja
interreciprocidad de este territorio gracias a las enseñanzas de los shuar. A través de flashbacks,
la narración da cuenta de cómo Proaño aprende a conocer y sintonizarse dentro del territorio
imitando las costumbres de esta etnia para sobrevivir dentro de él.
En su artículo dedicado a las novelas de la selva, Scott DeVries sugiere varias similitudes
entre la novela de Sepúlveda y La vorágine, de José Eustasio Rivera. Asimismo, distingue unas
breves diferenciaciones, por ejemplo, el hecho de que la novela de la selva de Rivera sostiene
una crítica en relación a la explotación del caucho mientras que la de Sepúlveda plantea
abiertamente un contenido ecológico. Las similitudes según DeVries son muchas. Ambos
presentan la imagen metafórica de una selva devoradora de hombres. Las dos novelas comparten
el romántico planteamiento del retorno a la naturaleza y la idealización de la selva como un
territorio dadivoso que otorga libertad a los personajes románticos que llegan a ella con
esperanzas de desarrollarla, industrializarla y civilizarla (535).
Todas estas sugerencias son a mi modo de ver generalizadas y, por ello, refutables.
Primero, la selva devoradora de hombres constituye en La vorágine una descripción aislada. En
Un viejo que leía novelas de amor, el territorio, se plantea como un territorio fundamentalmente
fenomenológico el cual obliga a los personajes a mantener un contacto constante por medio de
los sentidos. Si bien es cierto la selva se plantea como dadivosa, en la novela de Sepúlveda la
selva da y asimismo quita. Implica una simbiosis entre todas las especies. En este territorio
idealizado y libertario, ha muerto de malaria la esposa de Proaño, en él ha sido asesinado de una
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perdigonada su amigo Nushiño y por último en él Proaño ha sido herido mortalmente por una
equis, un reptil venenoso. Por el contrario, es el propio Proaño quien lee novelas románticas para
literalmente escapar de la realidad en una tenue una alusión a Don Quijote, el cual como
sabemos lee novelas de caballería para escapar de la realidad desilusionante de la decadente
Iberia del Barroco. Existe una diferencia muy grande entre Arturo Cova, de La vorágine y
Antonio José Bolívar Proaño de Un viejo que leía novelas de amor. El poeta Arturo Cova llega a
la selva siguiendo a una mujer y escribe acerca de su disparatada experiencia la cual está
marcada por la violencia producto de la explotación de caucho. José Proaño, un serrano, llega de
otro territorio rural. El llamado a la selva amazónica no es para buscar algo. Ha recibido un
terreno para colonizar y viene a quedarse. El relato plantea que llega huyendo de un poblado
cuando ella y su mujer son marginados por su comunidad porque su esposa no puede concebir.
Otra vinculación romántica planteada por deVries, sugiere que en la novela de Sepúlveda
muestra una marcada tendencia a los errores por parte de los habitantes que no son indígenas.
“These errors are contrasted with the wisdom that the protagonist, José Antonio Proaño acquires
living among the Shuar in the Amazonian Ecuador” (536). Sin embargo, en Un viejo que leía
novelas de amor encontramos a un Proaño imperfecto que fanfarronea y sin embargo yerra al
utilizar un rifle para ajusticiar al asesino de su compadre, Nushiño, por lo cual los mismos shuar
terminan por alejarse de él, (26).
Evidentemente, existe una divergencia enorme entre la selva de Sepúlveda y la de Rivera.
La vorágine es una novela eminentemente subjetiva. En ella, Arturo Cova, un poeta citadino da
cuenta de sus memorias en primera persona la cual remite a un recuento autobiográfico. En
“Jungle Fever Madness” Charlotte Rogers sostiene que su narrador-protagonista da cuenta de su
inestabilidad psicológica. Mientras, como él mismo le revela a Don Rafael de su “idiosincrasia
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caballeresca” que lo “empujará hasta el sacrificio, por una dama que no lo es mía, por un amor
que no conozco” (28), su romanticismo extremo lo aliena: “Logré conocer todas las pasiones y
sufro su hastío, y prosigo desorientado, caricatureando el ideal para sugestionarme con el
pensamiento de que estoy cercano a la redención” (28). Produce monólogos y alucinaciones a
medida que es succionado por una selva indómita, esclavizante y hostil que sigue la cronología
de su viaje. Evidentemente la idea de la selva existe en función de la psicología de un personaje.
En Charlotte W. Rogers se establece vínculos entre el Arturo Eustasio Rivera, evidentemente
aquejado de neurosis reflejando una preocupación colectiva de una nación por los obstáculos
para alcanzar grandeza nacional en una “selective reproduction are evidente in the afflictions that
strike the characters in La vorágine: tuberculosis, sífilis, alcoholism and mental illness,” (119).
En cambio, la novela Sepúlveda renuncia a la psicología de sus personajes para
plantearse desde una oralidad narrativa sostenida por una evidente una fenomenología sensorial.
La narración omniciente de este modo se sintetiza y se amplifica pasando a ser un soporte de la
experiencia inmediata: “El viento tibio y pegajoso barría algunas hojas sueltas y sacudía con
violencia los bananos raquíticos que adornaban el frontis de la alcaldía” (11). En este segmento,
lo “tibio” y lo “pegajoso” aluden experiencias sensoriales del gusto y del tacto, las cuales se
complementan con una imagen detallada del sentido de la vista.
A través de esta estrategia narrativa, planteada no solo en una instancia sino a lo largo de
toda la novela, se deduce una fenomenología de la selva y cómo ésta se encuentra con los
sentidos del hombre en un plano diferenciado. De este modo se aleja de la retórica estilística
simbólica. Este abordaje es aludido por Rodrigo Malaver Rodriguez como una “ruptura
disciplinaria” (4). A mi modo de ver, esta ruptura es válida. Sin embargo, como el mismo autor
sostiene, su trabajo concreta una ruptura estilística con la generación anterior y asimismo con
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paradigmas que proyectaron una selva oscura, endemoniada y violenta. No quiero decir que no
exista vinculación alguna entre La vorágine y Un viejo que leía novelas de amor. Sin embargo,
estas vinculaciones esporádicas, a partir de la evidencia superficial de que ambas están
ambientadas en la selva, son irrisorias.
Es más, si nos adentramos a analizar esta novela desde un punto de vista diferenciado que
se remita al trato del tema de la naturaleza y no a la naturaleza como tema, La vorágine y Un
viejo que leía novelas de amor arrojan un sinnúmero de divergencias contrastantes. Desde un
abordaje ecocrítico—en un análisis que permita mirar detalladamente cómo se articula la selva
en ambos discursos—ambas novelas se constituyen como textos divergentes.
Glotfelty da cuenta de estas diferencias basadas en aspectos culturales que intervienen en
la conección entre los seres humanos y la naturaleza:
All ecological criticism shares the fundamental premise that human culture is
connected to the physical world, affecting it and affected by it. Ecocriticism takes
as its subject the connection between nature and culture, specifically the cultural
artifacts of language and literature. As a critical stance, it has one foot on
literature and the other on land; as a theoretical discourse, it negotiates between
the human and the nonhuman. (Glotfelty, xix)
Esta negociación de significado es evidentemente distingue la novela de Sepúlveda y la vincula a
los relatos de Coloane y a la novela de Castellanos aludiendo a lo que Glotfelty sostiene como
“cultural artifacts of languages” las cuales como veremos más adelante, implican técnicas de
oralidad. Los conflictos no los provoca la selva, sino más bien, determinados grupos que
coexisten dentro de ella, los cuales presentan conflictos producto de valorizaciones diferenciadas
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del territorio que se divide en quienes pertenecen a la tierra por concepto de sincronicidad y
quienes pertenecen a ella por concepto de apropiación. La novela de Sepúlveda, como DeVries
sostiene, plantea abiertamente una “crítica frente al desarrollo, sustentabilidad, ecología profunda
y deforestación” (544). Asimismo plantea un trato diferenciado de la selva como un espacio
primordialmente fenomenológico.
En este sentido, el propio Sepúlveda se refiere a su trabajo y el de otros escritores
aludidos por Mempo Giardinelli como creadores que plantean “una nueva forma de escribir”
(Graham Yooll, 579). Éste se distingue de los escritores del boom nombrando una lista larga 14de
aquellos quienes como él rompen con el “pintoresco regionalismo de Mario Vargas Llosa” (569).
Sepúlveda sostiene que esta generación se ha alejado ya de los tiranos que entretenían a
la audiencia europea descartando más y más la fantasía. Esta diferenciación "is using
disagreeable material a far from agreeable way. Death, violence, rape, and genocide are used
without frills. And so are distress, alienation, brutalism, and the indifference of bystanders beside
catastrophe,” (Graham Yooll, 579). Este abordaje alude también a la selva.
Mempo Giardinelli sostiene que esta tendencia es parte de un desligamiento de la
estilizada unicidad complaciente planteada por él como “escritura de las democracias
recuperadas” (576). Además de la incorporación de diversos temas, la innovación recae
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En la entrevista a Luis Sepúlveda por Andrew Graham Yooll, el escritor menciona a Juan Forn (1559), a Rodrigo
Fresán (b.1963) y a Mempo Giardinelli quienes escriben historias que ellos mismos disfrutan. Asimismo plantea una
generación de escritores borrados como lo fueron Haroldo Conti (1925-1976), Rodolfo Walsh (1927-1977),
Francisco Paco Urondo (1930-1976), Roque Dalton (1935-1976) René Castillo (1936-1967), Marta Traba (b. 1930),
Angel Rama (b.1922-1983) y Manuel Scorza (b.1928-1983). Sepúlveda critica a escritores del boom como Gabriel
García Márquez quienes “paralyzed the image held by Europe and the world of Latin American writing. They forgot
to tell stories while they were trying to show how clever they were” (Graham Yooll, 570). También menciona a
escritores que han sido criticados como lo es el uruguayo Frank Liscano y el colombiano Luis Fayad; con quienes
comparte un vínculo: “Most of our generation had moved about the continent and the world, pushed by arrest
warrants, immigration officers and exile in its many forms. And we have a common language” (569).
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asimismo en la simplicidad dejando atrás lo que considera una “retórica narcisista”. “Writing
now is removed from virtuosity, and attempts to recover simpler voices,” (Giardinelli citado por
Yooll 577). Estas voces simples se correlacionan con lo planteado por Malaver Rodriguez quien
detecta en la novela de Sepúlveda la utilización de técnicas de oraliteratura y etnotextos los
cuales carecen de “demarcación entre estética y funcionalidad” (4).
Tanto la sensorialidad como el lenguaje figurativo plantea en Un viejo que leía novelas de amor
un mensaje ético de economía cultural. A través de ello, el narrador construye una ilusión de
oralidad. Como veremos más adelante, sintetiza la experiencia humana. La multisensorialidad se
evidencia por las imágenes que irradian una sincronía entre todos los sentidos. Al igual que las
novelas previas, el lenguaje figurativo constituye un acto apelativo, de tipo metafórico cuyo
objetivo es convencer o mover al otro a través de la explicación de una idea abstracta por medio
de un objeto animado o inanimado. Dicho objeto pertenece a un dominio semántico común. En
el caso de esta novela en particular, el dominio semántico es la amazonia ecuatoriana (Fernandez
40-48; Seitel 60-68). Dicho “efecto de oralidad” es ratificado por la crítica Amy Nauss Millay en
Voices from fuente viva: The effect of Orality in Twentieth Century Spanish American Narrative.
Según Nauss Millay, autores latinoamericanos del siglo XX como Lydia Cabrera, José María
Arguedas, Miguel Barnet, Elizabeth Burgos y Agusto Roa Bastos, inventaron una etnopoética
creando un efecto de oralidad en su trabajo. Un efecto parecido se crea en la novela de Seoúlveda
a través del cual el territorio sirve de soporte contextual para un lenguaje figurativo en un acto de
inclusión que remite a orígenes comunes (Fernandez 40-48; Seitel 60-68).
Thomas Heyd hace incapié a la importancia de la práctica y el desarrollo diferenciado de una
ética ecológica latinoamericana. Ésta surge a partir de una interrelación concreta. Citando a
Anthony Weston, Heyd plantea la ética constituye, “the result and expression of certain
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experiences, of the development of particular relationships and of the dialectic resulting from
simultaneous commitment to, and critic of, one’s community’s (at least tacitly) agreed upon
values”(224, 225). Evidentemente, dicha ética responde a la dinámica histórica del continente
por lo que no está del todo concretada de forma profesional ya que posee una orientación
comunitaria, responde a la dinámica de los colonizadores cuyo propósito primario era explotar y
después colonizar. Dichas características han producido, según Heyd, una ética diferenciada de
Norteamérica y del mundo. Heyd reconoce en la ética ecológica latinoamericana primero, un
sentido de resistencia, segundo la percepción de los mercados globales como una nueva forma de
colonialismo; y, tercero, como una aceleración de la contaminación provocada por la
urbanización sin planificación o resguardo previo además de una relativamente débil sociedad
civil (223-242 ).
Por todas las razones planteadas por Heyd, al establecer una continuidad con la estética
occidental en relación a la naturaleza o importar una ética ecológica sugiere una disonancia que
se desentendería de una ética ecológica comunitaria que implique prácticas de resistencia. "After
all of that “importation” you do not want again to “import” biopolitics and biopower to deal with
the problems that Europe created,” (Mignolo, 2012: 3).
Un viejo que leía novelas de amor ofrece una reestructuración desde el punto de vista de
la complementariedad entre aspectos sociales y aspectos ecológicos. La fenomenología
amazónica que implica una multisensorialidad. A través de ella se transmite una ética local la
cual establece disonancia con la huella de sociedades industrializadas y emerge “de las ruinas
neocoloniales” (Mignolo, 1996:125). La novela asimismo alude estos tres aspectos planteados
por Heyd: resistencia, mercados globales y urbanización sin planificar gracias a las petroleras y
la complicidad de las oligarquías que en este caso nos remiten al estado. Coincidiendo con sus
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planteamientos, Soper reconoce aspectos políticos que ofrecen perspectivas cambiantes con
respecto a la interrelación medioambiental: “There is no simple or essential relationship between
aesthetic feelings for the environment and caring attitudes towards it; and that what links there
are continuously mutating and always colored by political influences,” (2012:19).
A través de una etnonarrativa sostenida por dos aspectos: una fenomenología y lenguaje
figurativo con el territorio como dominio semántico común, este relato se desentiende de
políticas ecológicas mientras transmite un sentido de pertenencia aludiendo una sintonía o
correspondencia e inclusión. Frente a todos los aspectos mencionados anteriormente, la ética
distintiva ofrece modos alternativos de relacionarse. Dicha diferenciación distingue la novela de
Sepúlveda de las novelas que constituyeron la selva como una proyección estética, ideológica y
simbólica. López presenta los desafíos de una cultura industrializada que no distingue entre
objetos y elementos y desconoce la fenomenología de la naturaleza:
The river is not a thing, in the way a Saturn V rocket engine is a thing. It is an
expression of biological life, in dynamic relation to everything around it, the
salmon within, the violet-green swallow swooping its surface, alder twigs floating
its current, a mountain lion sipping its bank water, the configurations of basalt
that break its flow and give it timbre and tone. (2013:1)
La interacción sensorial facilitada por una selva multisensorial que mantiene a sus agentes en un
contacto superficial de los sentidos transmite un estado de consciencia, una sincronía espacial en
un plano diferenciado. Asimismo, la multisensorialidad invocada por esta y recibida por quienes
se sintonizan con ella. La cual redescubre una unidad real entre un sujeto y un objeto en el
horizonte de la experiencia (Merleau-Ponty, 216).
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(Merleau-Ponty: 207-208). Como veremos a continuación en detalle, la fenomenología del
territorio selvático devela con mayor precisión quienes actúan y quienes no se desentienden de
esta inmersión desde una consciencia diferenciada. A pesar de ello, los seres humanos y seres no
humanos: los shuar, los animales, los colonos, los afuerinos, la vegetación y el clima, todos los
elementos bióticos y abióticos se interrelacionan por medio de una relación de copertenencia
proveniente de la fenomenología que emite la materia en el espacio territorial.
En la primera parte de este capítulo, me propongo demostrar cómo dentro de esta novela
se manifiesta un territorio diferenciado compuesto por organismos humanos y organismos no
humanos los cuales interactúan en el territorio a través de relaciones multisensoriales. Esta
interreciprocidad abarca estrategias narrativas arrojando distinciones y un sentido de pertenencia
por apropiación y copertenencia por sintonía territorial. Asimismo, a modo de enseñanza por
imitación, este relato inserta reacomodamientos de percepción a través de la relación entre la
etnia shuar y su aprendiz, José Proaño. Evidentemente aquí el trato de la temática de la selva
alude aspectos ecológicos y culturales directamente relacionados con la justicia social. Se
imbrican de manera irreductible.
Esta selva fenomenológica obliga a sus personajes a mantener una constante interacción
y, a través de ella un estado de consciencia de la existencia (Merleau-Ponty, 216) lo cual tiene
implicaciones emotivas (Abrams 60; Ackerman 38; Bunkše 223). Mi argumento es que los
planteamientos de interreciprocidad de Sepúlveda enmarcados dentro de la ecología profunda no
son desligables de temáticas ecológicas que se remiten a América Latina (Heyd, 223-242) ni
postcoloniales (Mignolo 125; Arne Naess,1995:137 138).
Esta relación de reciprocidad devela diferenciaciones. Los shuar y el colono Proaño—
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quienes se integran al territorio en una relación sensorial recíproca— se presentan arraigados al
territorio. El alcalde, los cazadores de pieles, peregrinos o turistas—internados en el territorio los
cuales se protegen de esta sensorialidad utilizando artefactos—los cuales asumen una
diferenciación desde valores diferenciados. (Dussel citado por Mignolo, 124). El “ser uno de
ellos” o “ser de ahí” (Sepúlveda, 21) planteado por los shuar se refiere a un concepto de
pertenencia territorial diferenciado.
En la segunda parte de este capítulo me propongo dar cuenta de cómo la interrelación
sensorial presenta compensaciones y descompensaciones fenomenológicas producto de diversas
variables que intervienen en ella, develando una multifacética, asombrosa y sorpresiva
realidad.Dicha característica coincide con las apreciaciones de la ecología planteadas por Botkins
y Balgooyen. La inestabilidad se manifiesta a lo largo de todo el relato a través de eventos
producidos a partir de una multiplicidad de variables: la conducta no siempre lineal de los seres
no humanos y el sorpresivo y cambiante clima que produce diversos efectos en los cuales
“Chance events seem to play an important role” (Botkin, 70).
Evidentemente, una selva constituye un fenómeno que rebasa las leyes que conocemos
(Botkins 72; Balgooyen 1199-1200). Como Arne Naess plantea, “disrespect in the non-industrial
society cultures of their own culture seems to have increased formidably” (134) esta deprecación
del entorno rural implica un acto infructuoso e irrisorio. “Human beings, far from being alien
interlopers who disturb the timeless rhythms of nature, are intrinsic elements of the natural order,
(Botkin,70). Esta multifacética, discordante sintonía sensorial es concebida en medio de procesos
literarios de América Latina que plantean asimismo un constante movimiento. Esta literatura,
para ello cito a Ana del Sarto, plantea numerosas posibilidades abiertas a toda posibilidad de
análisis, “en términos de procesos inconclusos, sin reificarla ni fetichizarla como un objeto de
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estudio cerrado y/o estático” (75).
Por último, en la tercera parte de este capítulo me propongo plantear cómo la naturaleza
y su multisensorialidad se constituye como un principio de autonomía local. Sin embargo, en este
caso, la novela se diferencia de las anteriores. La naturaleza es articulada por la cosmovisión de
la etnia shuar, la cual evidentemente no ha sido colonizada sino más bien iligetimizada y
adulterada, desterritorializada y desarraigada de su contexto y asumida desde el occidente bajo el
concepto de “salvaje”. Por medio de pedagogías de imitación, los colonos aprenden una
sincronía con la selva y logran sobrevivir dentro de ella. El relato plantea cómo la epistemología
occidental— sostenida a través de planteamientos homogéneos constituidos por el uso de la
razón y de valores diferenciados a partir de una intervención colonial, industrial y económica—
es incongruente con la sensibilidad que emerge de la relación de interreciprocidad dentro de los
territorios selváticos.
Al integrar la cosmovisión shuar, las estrategias de resistencia de estos y de los animales
la selva se simplifica y se amplifica. Evidentemente, los Shuar nunca fueron colonizados. La
novela descarta posiciones desde un colonizador o desde un colonizado, destierra conceptos que
asumen una naturaleza para apreciar, planteada por Soper en relación a una naturaleza occidental
o una naturaleza para desdeñar planteada por Sarmiento y su “civilización y barbarie”. Como
resultado, esta articulación de la selva “altera el locus de enunciación que en nombre de la
racionalidad, la ciencia y la filosofía afirmó su propio privilegio” (Mignolo, 121).
Primeramente propongo dar cuenta de una novela que se vincula a la novela de Coloane y
se diferencia de otras novelas de la selva puesto que se caracteriza en función de la relación de
sensorialidad. Dicho planteamiento proviene de estrategias narrativas de un narrador omnisciente
el cual interviene el relato desde varios ángulos implicando un constante reacomodamiento hacia
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la utilización integrada no de uno sino de varios sentidos a la vez. La integración sensorial revela
asimismo varios niveles de involucramiento dentro del territorio selvático arrojando
diferenciaciones entre el arraigo y desarraigo de sus personajes los cuales plantean o una
sincronía con el territorio o un abordaje desde valores diferenciados. Dicha diferenciación refleja
la fisura entre el sentido de pertenencia por dominación y el sentido de pertenencia por sintonía.
Una estrategia narrativa utilizada para demarcar la selva como un espacio eminentemente
sensorial y por ende compartido la constituye el lenguaje figurativo el cual se remite a un
dominio territorial común (Fernandez 240-248; Seitel 60-68). Según Fernandez y Seitel, esta
modalidad entre las culturas apela a un interlocutor por medio de establecer un vínculo entre una
idea y un elemento concreto, compartido a través del cual se puedan ambos interrelacionar en
una continuidad. Malaver Rodriguez plantea dicha estrategia como una metáfora –que se registra
en el texto – como una de las formas “para captar, interpretar y transmitir la esencia del Otro, y
además para involucrar al autor investigador-narrador que antes estaba al margen del texto”
(Malaver Rodriguez, 5).
Esta estrategia es utilizada en la novela por el narrador para dar cuenta de los
sentimientos de Proaño. “La mujer, Dolores Encarnación del Santísimo Sacramento Estupiñán
Otavalo, vestía ropajes que sí existieron y continuaban existiendo en los rincones porfiados de la
memoria, en los mismos donde se embosca el tábano de la soledad” (36). De esta metáfora se
deduce que la soledad, un sentimiento universal es asociada a un tábano, el cual constituye, en
este caso una especie de la zona. Al vincular ideas a un dominio territorial común que remite a
un contexto regional específico asimismo se alude a un valor para la cultura. Dicha técnica se
repite al establecer el duelo con la tigrilla. “El quería gritar, pero los roedores del pánico le
destrozaban a dentelladas la lengua. El quería correr, pero las delgadas serpientes voladoras le
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ataban las piernas” (131). Al utilizar un insecto que pertenece a territorios selváticos, la narración
realiza una vinculación entre un sentimiento y una imagen territorial, reconociendo un dominio
común estableciendo una contextualización dentro de un espacio que es semánticamente
compartido para establecer la “ilusión de oralidad.
Como vimos en el capítulo anterior, Francisco Coloane se vale de estas asociaciones para
demarcar el territorio eminentemente local por medio de un lenguaje figurativo. Dichos
planteamientos son ratificados grosso modo por el propio Sepúlveda quien define su trabajo
como una vuelta a la oralidad o storytelling, (Graham-Yooll, 567). El lenguaje se constituye de
este modo como una herramienta al servicio del contexto territorial de la amazonia. Fernandez
sostiene que la función del lenguaje figurativo “is to encourage social sentiments—the
primordial sentiment of a community and a common belonging or; on the other hand, a lack of
community or an exclusion” (50). En el relato de Sepúlveda el lenguaje figurativo permite que el
texto decante, de esta forma, hacia una especie de dominio común: el territorio remitiéndose
asimismo a orígenes comunes y sentimientos de inclusión. Para poder ser incluido, el lector se
sumerge en este espacio semántico sostenido de un modo continuo. De esta manera le es
transmitida esta impronta territorial distintiva que sostiene, como Fernandez señala, un vínculo
de pertenencia.
Asimismo, Un viejo que leía novelas de amor presenta una serie de prácticas de
imitación. Estas dan cuenta de una transmisión de conocimiento por parte de los Shuar y un
colono, Proaño, que llega a la selva y se presenta desarraigado. Su desarraigo, gracias a esta etnia
se va tornando en una paulatina relación de interreciprocidad que éste intenta sucesivamente
transferir a los colonos e incluso al alcalde. Esta paulatina reacomodación de perspectiva no se
constituye en el diálogo sino más bien en una descripción minuciosa de prácticas de imitación las
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cuales constituyen una suerte de pedagogía local.
A lo largo de la trama los Shuar vinculan a Proaño con el territorio a través de estrategias
que este imita o explicaciones que estos les dan conforme se van dando los rituales. Por su parte,
Proaño se presenta continuamente explicando la multisensorialidad del territorio, mostrando
sensorialmente lo que los colonos no pueden percibir, o mostrando al alcalde una nueva forma de
relacionarse a través de explicaciones. De la trama se deduce que el propio Proaño asimila esta
destreza de sintonizarse con la sincronía del territorio producto de su convivencia con la etnia
shuar. Cuando aparece el muerto a orillas del río, Proaño invita al alcalde a oler al muerto. Pero
éste está demasiado absorto en la putrefacción del muerto para oler más allá. “Apesta a meados
de gato —dijo uno de los curiosos. De gata. A meados de gata grande —precisó Un viejo,” (13).
Esto implica no tan solo que el alcalde y los colonos están parcialmente alienados del territorio
sino que además los sentidos constituyen el código de la amazonia. Por un lado, los shuar lo
sintonizan con este código sensorial. Por otro, Proaño busca con resultados diversos y a veces
infructuosos sintonizar a los colonos y al alcalde con este código vital.
La novela distingue diferentes niveles sensoriales a través de las cuales los personajes se
integran a ella. Por un lado, tenemos personajes como los shuar y Proaño, los cuales establecen
con el territorio una interrelación sensorial completa. Personajes como el Alcalde, el cual se
interrelaciona con la selva de modo diferenciado, alienándose de esta reciprocidad. En The Spell
of the Sensuous, Abrams reconoce el valor de la experiencia directa y sensorial del ser humano
en la fenomenología de la naturaleza: al principio “We gradually discover our sensory
perceptions to be simply our part of a vast, interpenetrating webwork of perceptions and
sensations borne by countless other bodies-supported, that is, not just by ourselves” (65). Abrams
reconoce el valor fundamental de este vínculo para la objetividad del hombre: “Our spontaneous
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experience of the world, charged with subjective, emotional, and intuitive content, remains the
vital and dark ground of all our objectivity”. Este vínculo “largely goes unnoticed or
unacknowledged in scientific culture” (34). Dicha interrelación fenomenológica es evidente:
“Antonio José Bolívar estaba sentado, con las piernas cruzadas, apoyando la espalda en un
tronco. Acariciaba a ratos la hoja del machete y recibía, atento, los sonidos de la selva. Los
repetidos golpes de algo voluminoso cayendo en el agua le indicaron que estaba cerca de un
brazo de río o de un arroyo crecido” (46). A través de estas oraciones la narración sintetiza la
experiencia del viejo cuya práctica ha imitado de la etnia shuar. El colono verifica el filo del
machete a través del tacto (acariciando el machete). Lo que oye irradia una imagen en tres
dimensiones caracterizando lo visto (algo voluminoso, cayendo). Los sonidos le transmiten la
imagen visual de un río, lo que sucede dentro de este y su proximidad a este. Proaño vive
inmerso en “the textures, the sounds and shapes of an animate earth,” (Abrams, 22). El territorio
le transmite un código que interpreta a través de los sentidos y al mismo tiempo estos se
intercomunican entre sí. Esta espontánea experiencia transmite objetividad (Abrams, 34).
Merleau-Ponty plantea este abordaje multisensorial como “a never-ending integration” (233).
Este sistema en sinergia constituye un estado de “existence in itself and existance for itself”
(208). “Everytime I experience a sensation, I feel that it concerns not my own being, the one I
feel responsible for and for which I make decisions, but another self who has already sided with
the world, which is already open to certain of his aspects and synchronized with them (216).
Según el fenomenólogo, el valor primordial de la interacción de todos los sentidos constituye los
sentidos en interacción (216). Asimismo, Lopez sostiene que esta forma de acceder al mundo
puede ser reafirmada por narraciones orales o storytelling la cual no dan instrucciones sino que
ofrecen “patterns of sound and association, an event an image. Suspended as readers in these
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patterns, we might reimagine our lives” (1995:13). Esta ilusión de oralidad constituye un efecto
de compartir al cual el lector es paulatinamente invitado. No necesita reflexiones, palabras ni
artefactos. El hombre, como especie está, lisa y llanamente inmerso en su experiencia vital,
adquiere una dimensión de igualdad mientras que siente la “organic web of life passing through
their guts” (Slovic, 7).
Por otro lado, dentro del relato se distinguen personajes que se alienan de esta
experiencia vital trayendo elementos construidos por el hombre que los protegen del territorio y
ejerciendo interrupciones en esta relación de interreciprocidad. En el siguiente diálogo, Proaño
increpa al alcalde, quien insiste en utilizar una linterna y su escopeta y explica:
Por si le sirve de algo, excelencia, cuando se pernocta en la jungla hay que
arrimarse a un árbol quemado o petrificado. Ahí cuelgan los murciélagos, la mejor
señal de alarma con que se puede contar. Los bichos se preparaban para volar en
dirección contraria al ruido que escuchamos y hubiéramos sabido dónde estaba.
Pero usted, con su lucecita y sus gritos, los espantó y nos lanzaron la chorrera de
mierda. Como todos los roedores, son muy sensibles y a la menor señal de peligro
sueltan todo lo que tienen adentro para volverse livianos. Ande, frótese bien la
cabeza si no quiere que se lo coman los mosquitos. (48)
A través de esta cita se puede constatar que es un solo estímulo, la luz, que el alcalde trae para
poder “mirar” a lo que se esconde en la oscuridad provocará una lluvia de excremento
empapando a los colonos, lluvia que pronto traerá mosquitos. Negarse a esta interreciprocidad
constituye, dentro del territorio, un acto de alienación, de torpeza que conlleva a efectos
inesperados: “Tanto los colonos como los buscadores de oro cometían toda clase de errores
estúpidos en la selva. La depredaban sin consideración, y esto conseguía que algunas bestias se
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volvieran feroces” (24). Con ello quiero plantear el sostener con el territorio una relación
sensorial a medias posiciona a los afuerinos en una especie de perisferia, dentro de una
apabullante autoridad local constituida por un código sensorial vital el cual constantemente le
recuerda al hombre su justa cuota de interreciprocidad. De otro modo se provocan
interrupciones, hecatombes. Botkin advierte de esta interrupción problemática al subrayar que
“Rapid changes, or those that are novel in the history of biological evolution - such as the
introduction of many new chemicals into the environment - are likely to cause problems” (70).
Asimismo, directamente vinculado con esta reciprocidad es el concepto de pertenencia. El
sentido de pertenencia occidental se establece por medio de dominación a través del control
político o económico de un determinado territorio. La pertenencia por sintonía se reconstituye
más bien a través de una práctica paulatina de adquirir sintonía vinculándose dentro del contexto
sensorial del territorio de la amazonia. En otras palabras, el saber llevarse con la selva.
En la novela vemos que en un principio el odio de Proaño por la región recae en su
desconocimiento, su enajenación de éste, su falta de vinculación sensorial: “Quería vengarse de
aquella región maldita, de ese infierno verde que le arrebatara el amor y los sueños. Soñaba con
un gran fuego convirtiendo la amazonia entera en una pira. Y en su impotencia descubrió que no
conocía tan bien la selva como para poder odiarla” (21). Paulatinamente y conforme avanza la
novela, el colono va desarrollando un vínculo de intimidad con el territorio proveniente de su
sintonía con él planteado desde una cosmovisión shuar, “de día, es el hombre y la selva. De
noche, el hombre es selva” (45). Dicho principio remite a los planteamientos de la ecología
profunda. Según Arne Naess “Humans are clearly inside the ecological systems of the Earth”
(1995:146), por lo tanto es imprescindible asumir que la crisis del medioambiente constituye más
bien una crisis ecológica dentro de la cual el hombre está intrínsecamente inmerso los sistemas
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que comienzan a desbaratarse. La selva es quizá el territorio donde el arraigo y el desarraigo se
hace más evidente. Asimismo, es el lugar donde los valores occidentales se ven a través de un
lente amplificado. El territorio amazónico pone en evidencia la interreciprocidad de seres y la
disonancia de quienes traen valores no intrínsecos al territorio.
A lo largo del relato, vemos cómo Proaño, al conocerla, a familiarizarse con ella, instaura
una relación recíproca de copertenencia, un conocimiento que implica un ajuste sensorial
sistémico al territorio una relación de cuidado, el territorio termina siendo “su amazonia” (135).
Este vínculo afectivo, al cual se remite plantea comunidades interdependientes y sistemas
integrados que incluye a seres humanos y a seres no humanos, después de todo, una unicidad con
todas las formas de vida. A través del principio de autonomía local, el relato plantea que quien
pertenece a la amazonia no es quien lo habita sino quien lo conoce, quien está sintonizado,
sincronizado dentro de él y por hende, se adhiere a su fenomenología.
Un personaje evidentemente desarraigado de esta interrelación es el Alcalde de “El
idilio” En este sentido, el representante del estado se asume superior abordando la amazonia
desde valores diferenciados. Está constantemente ejerciendo prácticas de identidad por medio de
izar banderas “hasta que una tormenta se llevó el trapo selva adentro, y con él la certeza de que
los lunes no importaban a nadie” (12). Este personaje que suda constantemente y que asimismo,
lleva un pañuelo para sacarse el sudor, evidentemente busca protegerse de sus propias
sensaciones. Cuando le responde a los colonos que buscan entender las novelas románticas
ambientadas en Italia, los increpa desde un sistema de valores evidentemente distanciado:
¡Si serán cojudos! Son casas firmes. Hay hasta palacios, catedrales, castillos,
puentes, calles para la gente. Todos los edificios tienen cimientos de piedra —
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declaró el gordo…—¡Si serán cojudos! ¡Ay, si serán cojudos! Piensen lo que
quieran. A ustedes se les ha contagiado la mentalidad selvática. A ustedes no los
saca ni Cristo de sus cojudeces. (112)
Por medio de esta cita se evidencia que el alcalde se burla de la ignorancia de los colonos los
cuales carecen de consciencia de otros modelos urbanos. El alcalde se remite a la contundencia
de los edificios como evidencia de superioridad. el matriz urbano europeo como compás de
progreso para el territorio latinoamericano. Los cimientos de piedra, las calles, los castillos
provenientes de la civilización transmiten un matriz, un modelo instaurado según Mignolo por
quinientos años de modernidad o “la consolidación de los imperios de Europa incluyendo sus
consecuencias” (1996: 111). La explicación del alcalde viene a plantear una escala de valores
diferenciada originada por un referente europeo. Desde esta escala se devela una mentalidad
diferenciada que mantiene al alcalde alienado de una relación territorial de reciprocidad.
En su crítica al pensamiento hegeliano en relación a la perspectiva del desarrollo
eurocéntrica, Enrique Dussel deduce siete preceptos de lo que considera como “el mito
moderno”:
1) La civilización (europea) moderna se autoconsidera la más desarrollada. La
superior, la civilización; 2) Este sentido de superioridad la obliga, de una manera
imperativamente categórica por así decirlo a desarrollar (civilizar, levantar,
educar) a las civilizaciones más primitivas, bárbaras, subdesarrolladas; 3) El
camino de tal desarrollo debería ser aquel que siguió Europa en su propio
desarrollo para salir de la antigüedad y la Edad Media; 4) Cuando los bárbaros,
los primitivos se opongan al proceso civilizador la praxis de la modernidad debe,
en última instancia, recurrir a la violencia necesaria para remover los obstáculos
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que se le presenten a la modernización; 5) Esta violencia, que adquiere muy
diversas formas, victimiza, toma un carácter casi ritual: el héroe civilizador data a
sus víctimas (el colonizado el esclavo, la mujer. la destrucción ecológica de la
tierra, etc. (Dussel, 75)
Al decir “la ustedes se les ha pegado mentalidad selvática” y asumirla como una “cojudez” de las
cuales “ni Cristo puede sacarlos”, el alcalde no plantea solamente que para él los habitantes
originarios y los colonos a pesar de estar en coexistencia común con él, constituyen un escalafón
inferior. El alcalde refleja una sobrevaloración asumida desde un modelo cristiano. Como
representante del estado de Ecuador, se deduce de sus comentarios un planteamiento instaurado y
arraigado en las naciones latinoamericanas por el colonialismo.
Tanto Mignolo como Dussel dan cuenta de este matriz y lo que ellos consideran fallidos
modelos de desarrollo a través de una dinámica en la cual las costumbres y tradiciones locales
fueron suplantadas por “universal principles of reason” (72). En este sentido, Dussel explica:
6) Desde el punto de vista de la modemidad, el bárbaro, el primitivo está en un
estado de culpa ya que, entre otras cosas, se apone al proceso
civilizador. Esto permite que la modernidad se presente a si misma no
sólo como inocente, sino también como una fuerza que emancipará y
redimirá a sus víctimas de su culpa; 7) Tomando en cuenta esta característica
civilizadora y redentora de la modernidad, los sufrimientos y sacrificios
impuestos por la modernización estos pueblos, inmaduros, esclavos, razas, el
sexo débil, etcétera son inevitables y necesarios. (75)
A partir de esta relación de autoridad proveniente, según Dussel de una dinámica planteada por
la colonialización, este principio degenera dentro del relato en un instrumento de coerción sobre
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quienes habitan un determinado territorio. Por consiguiente, del siguiente diálogo se deducen
aspectos de dominación territorial desde valores diferenciados. Cuando Proaño se enfrenta al
alcalde, quien quiere echarlo del lugar por despreciar a los turistas que trataron de sacarle fotos y
tocar sus pertenencias, éste le recuerda que tiene el poder para obligar a todos sus habitantes a un
tipo determinado de conducta, incluyéndolo a él. “—Esto no es de nadie. No tiene dueño. El
alcalde rió triunfante. —Pues te equivocas. Todas las tierras junto al río, desde la orilla hasta los
cien metros tierra adentro, pertenecen al Estado. Y, por si se te olvida, aquí el Estado soy yo”
(86). Uno de los aspectos que diferencia la ética medioambiental latinoamericana es el hecho de
que tanto los recursos naturales como la riqueza producto de la explotación estén siendo
controlados por maniobras internacionales y facilitadas por la elite local. La increpación del
alcalde se remite las maniobras estatales que facilitan estos atropellos. La entrega ilegal de
permisos de cazas por parte del alcalde constituye una práctica que implica temáticas ecológicas
a temáticas de justicia social. Esta dinámica aborda asimismo temáticas postcoloniales. Desde
una consciencia diferenciada, el alcalde alude a lo que considera el bastión garante de su poderío
sobre los habitantes, el estado. Asimismo al burlarse de ellos, alude al bastión garante de este
ensamblaje: el modelo urbano de la metrópoli y el cristianismo.
Como hemos visto, la narración de este relato plantea una sensorialidad eminentemente
local, la cual se pone al manifiesto por medio de un lenguaje figurativo (Fernandez 40-48).
Asimismo, dentro del relato encontramos, personajes como los indígenas shuar y el colono
Proaño, sintonizados dentro de esta territorialidad en espontánea experiencia con la vida. Los
personajes que plantean un sentido de pertenencia o arraigo se diferencian de los personajes que
son habitantes temporales del territorio los cuales acceden a él desde una mentalidad y una escala
de valores diferenciada: el alcalde, cazadores, buscadores de metales y turistas los cuales se

219

presentan como personajes subjetivos, alienados de la reciprocidad del territorio por lo cual
acceden a él de forma holística.
Como señalé anteriormente, la interconexión sensorial de los habitantes que
sintonizancon el territorio se produce por medio de una suerte de compensaciones y
descompensaciones con resultados intempestivos producidos por múltiples variables. Esto da
paso a la segunda parte de mi análisis. Sostengo que Un viejo que leía novelas de amor da cuenta
de un territorio multifacético cuyas coordenadas son imposibles de controlar puesto que
responden a múltiples variables que aluden a una fenomenología. Evidentemente son
impredecibles e inescrutables. Dicha naturaleza multifacética “desafía las certezas racionales”
(Pacheco, 64).
Balgooyen se remite a la ecología como un fenómeno de parámetros que aluden la
materia, el tiempo y el espacio (1999-1200).“No longer is it possible to see nature as a stately
clock-like mechanism, slow, deliberate, static. Nature as we are coming to know it is a
patchwork of complex systems with many things happening at once and with each system
undergoing changes at many scales of time and space,” (Botkin, 70). Tanto éste como Botkin
enfatizan la naturaleza cambiante de estas relaciones. Botkin plantea asimismo el inevitable
advenimiento de nuevos mapas conceptuales que revelan un “complex system of several things
happening simultaneously” (70) y extiende su pensamiento al plantear que “we are gradually
moving away from the mechanical view of nature, toward a different set of perceptions and
assumptions that will blend the organic and the inorganic. But we have not yet settled on the
right metaphors, images and symbols,” (69).
Ahora bien, como hemos podido constatar por medio de los análisis de los relatos de
Coloane, el territorio se concibe como un espacio vital cuya inestabilidad constituye una radical
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y fehaciente constante. Dicha omnipresencia plantea, un sempiterno cambio fenomenológico,
diferenciándose de espacios industrializados y manejables; a métodos científicos vaticinables, los
cuales plantean resultados más o menos uniformes, controlables por seres humanos.
A diferencia de esta dinámica, la fenomenología de los territorios selváticos plantea
vigorosidad, plantea asimismo una persistente adaptación como además la más extrema
vulnerabilidad. Dicho aspecto distintivo se deduce en varias instancias constituyendo un
principio permanente en la novela de Sepúlveda. Tanto Proaño como su esposa pueden
constatarlo cuando buscan colonizar la selva con resultados infructuosos: “La pareja se dio la
tarea de construir precariamente una choza, y enseguida se lanzaron a desbrozar el monte.
Trabajando desde el alba hasta el atardecer arrancaban un árbol, unas lianas, unas plantas, y al
amanecer del día siguiente las veían crecer con un vigor vengativo” (20). Este vigor es, sin
embargo, relativo, puesto que intervienen en él muchas variables incontrolables, inescrutables.
Así leemos:
Antonio José Bolívar se preocupaba de mantenerlos a raya, en tanto los colonos
destrozaban la selva construyendo la obra maestra del hombre civilizador: el
desierto. Pero los animales duraron poco. Las especies sobrevivientes se tornaron
más astutas, y, siguiendo el ejemplo de los shuar y otras culturas amazónicas, los
animales también se internaron selva adentro. (27)
A través de este pasaje podemos deducir lo impredecible de la selva y asimismo, podemos
deducir dos aspectos de un territorio vital: vigor, vulnerabilidad, adaptación, resistencia. Como
sucede al principio con Proaño y su esposa, la vegetación vuelve vigorosa, en algunos casos,
cede. En otros se va reduciendo a desierto en tanto las especies se van adaptando a los cambios.
Otro ejemplo de la constancia de lo impredecible lo constituye el microclima selvático, el cual es
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aliado o cómplice en la caza de la tigrilla asesina, como vemos en el siguiente párrafo.
Poco antes del mediodía cesó de llover y se alarmó. Tenía que seguir lloviendo,
de otra manera comenzaría la evaporación y la selva se sumiría en una niebla
densa que le impediría respirar y ver más allá de su nariz. De pronto, millones de
agujas plateadas perforaron el techo selvático iluminando intensamente los
lugares donde caían. Estaba justo bajo un claro de nubes,
encandilado con los reflejos del sol cayendo sobre las plantas húmedas. Se frotó
los ojos maldiciendo y, rodeado por efímeros arco iris, se apresuró a salir antes
que comenzara la temida evaporación. Entonces la vio. (58)
A través de este pasaje el cual la belleza contrasta con el miedo ancestral del colono a punto de
enfrentarse con la tigrilla, se deduce que la lluvia facilita la captura del animal, entretanto, la
evaporación, manifestación climática dentro del territorio amazónico, se constituye como un
obstáculo dentro de la circunstancia vital de un viejo.
Asimismo, la escena poética de belleza sublime que contrasta con el carácter
decisivo de la escena devela el comportamiento disparatado del clima que produce una
multiplicidad de significados. La selva plantea todas las posibilidades. Puede ser paraíso o
muerte. El colono, consciente de que es incontrolable, lo conoce y lo aprovecha. Sabe que el
territorio se rige por leyes inescrutables cuyas coordenadas éste no domina puesto que
intervienen en ella sus propias variables. La sabe llevar. Saca ventaja de este disparatado
comportamiento cuando así se puede.
La novela asimismo plantea el comportamiento diferenciado de los animales dentro de la
selva sin importar que estos sean de la misma especie. Esto implica que su forma de relacionarse
con los animales es tan impredecible como lo es el clima. Asimismo, implica el peligro potencial
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de los inofensivos bagres guacamayos pueden ser más letales que las pirañas “...propinando tales
coletazos de aprecio que fácilmente partían el espinazo” (46). El comportamiento de los tigres,
explicado por los shuar a Proaño es evidentemente inestable y no sigue un patrón estable. “‘Si el
rastreo es demasiado fácil y te hace sentir confiado, quiere decir que el tigrillo te está mirando la
nuca’, dicen los shuar, y es cierto” (54).
Esta inestabilidad se plantea asimismo al detectar las diferencias entre entre un animal
otro, dentro de una temática de lo impredecible, planteada desde una diferenciada relatividad. El
primer tigre, ajusticiado por Proaño, se comporta de un modo diferente a la tigrilla asesina la cual
“buscaba la ocasión de morir de frente, en un duelo que ni el alcalde ni ninguno de los hombres
podía comprender” (52). Mientras el primer tigrillo cazado por el viejo colono en una ocasión
anterior lo sigue para cansarlo y él lo espera por tres días tendido en el suelo con el arma
percutada, la tigrilla asesina se comporta con una conducta que Proaño interpreta como un duelo
parejo. “Lo meaba. Lo marcaba como una presa, considerándolo muerto antes de enfrentarlo”
(62).
Tanto los comportamientos climáticos como los comportamientos no humanos ponen al
manifiesto la tempestuosa realidad compuesta de múltiples variables bióticas y abióticas
constituyendo una dinámica impredecible, sorpresiva, que obedece a un principios
descompensaciones y descompensaciones inescrutables por el raciocinio humano. Dichos
principios no son gobernables puesto que constituyen sus propias coordenadas compuestas por
múltiples variables. Este comportamiento es utilizado por los shuar para su propia supervivencia
y ventaja se correlaciona, como veremos en el siguiente segmento, con una autonomía local.Si
bien es cierto que el eje central de Un viejo que leía novelas de amor está constituido por un
tema ecológico, la espina dorsal que se extiende a lo largo de este relato la constituyen las
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costumbres culturales territoriales de los shuar cuya mitología y fenomenología emana de su
sintonía con el territorio ecuatoriano de la amazonia. A simple vista, podría parecer que este
relato plantea una perspectiva romántica con respecto a Proaño y con respecto a los indígenas de
la etnia shuar presentados como un buen salvaje. Sin embargo, si miramos con detenimiento
dentro de las coordenadas de este relato, tenemos que este texto amplía la perspectiva de un
territorio integrando toda su historicidad a través de un ejercicio de amplificación que
Greenwood denomina “consciencia de lugar” (1) y “storied landscape”. Ambos conceptos
implican una reconstitución de la educación a partir del estudio territorial como base histórica
que sostenga las temáticas de interrelación a través de la historia. Greenwood establece tres
directrices. La primera se remite a escuchar cómo las culturas primigenias se desarrollan con el
territorio. La segunda implica aprender del impacto del colonialismo y de la colonización y la
tercera consiste en plantear la búsqueda y el vínculo existente entre la colonización y la
globalización (1-3). La novela de Sepúlveda es, evidentemente, un intento de utilizar el código
imaginario de la historia para irlas deconstruyendo. Se remite a ellas esporádicamente para
desarmarlas y reconfigurarlas a partir de un contexto evidentemente local. Para citar un ejemplo,
la salvación de los colonos no llega de Europa con el cristianismo, sino del territorio como
vemos en este fragmento:
Se sentían perdidos, en una estéril lucha con la lluvia que en cada arremetida
amenazaba con llevarles la choza…hasta que la salvación les vino con el
aparecimiento de unos hombres semidesnudos. Eran los shuar, que,
compadecidos, se acercaban a echarles una mano. De ellos
aprendieron a cazar, a pescar, a levantar chozas estables y resistentes. (40)
Primero, este pasaje pone al manifiesto tanto la sintonía de los shuar con el territorio y sus
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prácticas las cuales son asimiladas por los colonos. Segundo, la “salvación” de los colonos no
llega desde Europa sino que desde sus propios habitantes los cuales pertenecen a ella. El relato
establece claramente que “de ellos aprendieron el arte de convivir con la selva” (40).
Asimismo, el reconocimiento del impacto del colonialismo en los nativos colonizados es
evidente. El alcalde emite un sentido de autoridad por medio de imponer el conocimiento
europeo y menospreciar las culturas selváticas. Asimismo entrega permisos ilegales para la caza
manteniendo con la selva una relación utilitaria y establece un vínculo directo entre la llegada de
las petroleras y el desplazamiento de los animales selva adentro, estableciendo una correlación
entre las prácticas coloniales y las prácticas globales.
Esta novela plantea la etnia shuar como transmisores o pedagogos de esta sintonía y
hacedores de un milagro para los colonos. “Hasta que la salvación les vino con el aparecimiento
de unos hombres semidesnudos, de rostros pintados con pulpa de achiote y adornos multicolores
en las cabezas y en los brazos. Eran los shuar que, compadecidos, se acercaban a echarles una
mano” (20). El relato no tan solo subvierte y revaloriza el testimonio shuar, sino que además
ilumina, develando la huella y sombra del colonialismo. Por último, plantea a los shuar como
sobrevivientes adaptados a la colonización y, como veremos más adelante, sobrevivientes a los
estragos que van dejando las petroleras. Al plantear esta etnia como constituyentes de un “tercer
espacio” se altera el “locus de enunciación en nombre de la racionalidad, la ciencia y la filosofía”
(Mignolo, 121) reacomodando la “estructura de autoridad local” en un espacio del “más allá” o
“being in the beyond” estableciendo parámetros dentro de la ética ecológica. Evidentemente, los
shuar no han sido colonizados, mantienen un principio primigenio que no ha sido alterado.
La perspectiva de la ecología profunda revaloriza las tradiciones culturales otorgándoles
un valor retroactivo que éste considera como sofisticado. “Old, stable cultural traditions have
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played and still play a decisive role. Among such traditions, we very often, find ecological
sophisticated and beneficial technologies and ways of life” (144). En el relato de Sepúlveda
encontramos que descripción detallada de la cosmovisión shuar, cuyos ritos culturales están
enraizados en la fenomenología territorial amazónica, sirve de columna vertebral de la novela.
Es consabido que los shuar, etnia que habita junto al grupo ashuar la ribera de la porción
ecuatoriana de la amazonia, recibieron la denominación de jíbaros por parte de los
conquistadores españoles. Dicha ha sido asimismo utilizada en forma intermitente por la
academia. Estos se hicieron conocidos en el occidente por los tzentzes o trofeos de cabezas
reducidas de animales o seres humanos, comercializados por europeos a cambio de provisiones a
principios de siglo, tras lo cual terminaron desterritorializados, descontextualizados en las
vitrinas de los coleccionistas y de los museos del mundo. Dicha práctica, que cesó alrededor de
1950, constituye hoy el pasado histórico del pueblo indígena.
Sepúlveda se sirve de este y otros ritos para explicar desde un contexto territorial el
irrevocable contraste cultural entre prácticas locales y descontextualizados discursos globales
que conllevan a interpretaciones erradas.15 En diversas porciones del relato, los shuar le dicen a
Proaño que él “es de aquí” pero él no es “uno de ellos” (24). Al errar ajusticiando de una
perdigonada al asesino de su compadre Nushiño y no con una cerbatana como requiere el rito
tzenze, el relato no solo da cuenta del mito detrás del rito reducidor de cabezas sino que además
entrega la versión shuar de una práctica distorsionada y posteriormente extinguida por el
intercambio mercantil con el occidente (Steven Lee Rubinstein, 2007: 357-399). El relato de
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Steven Rubinstein da cuenta de estas actividades en las que participaban aventureros norteamericanos como Up de
Graff, por ejemplo, quien se internó en la amazonia y terminó siendo cómplice de una etnia envilecida por el lucro.
“The mercantile values of the core were crucial to his imagining of the distinction between civilized and savage: the
Jivaro value the heads as trophies of warfare but for Euro-Americans they are just another precious commodity,”
(2004:16).
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Sepúlveda plantea el rito a través de una lección adquirida por José Proaño al matar al asesino de
su compadre de un balazo, rompiendo las bases del rito. El texto se vale, de este modo, de un rito
para establecer el sentido de justicia de los shuar y su estrecha vinculación con el territorio. De
este modo, leemos:
Debió ultimarlo con un dardo envenenado, dándole antes la oportunidad de luchar
como un valiente; así, al recibir la parálisis del curare, todo su valor permanecería
en su expresión, atrapado para siempre en su cabeza reducida, con los párpados,
nariz y boca fuertemente cosidos para que no escapase. ¿Cómo reducir aquella
cabeza, aquella vida detenida en una mueca de espanto y de dolor? (26)
Como se puede observar, desde la posición pedagógica, el narrador omnisciente corrige el error
de Proaño, reparando a través de una recuperación de un rito extinto que fue mercantilmente
aprovechado para satisfacer la curiosidad morbosa. Al explicar el rito shuar que está detrás de la
confección de tzenzes a través de un error cometido por Proaño, la narración replantea una
práctica la cual desterritorializada se proyecta como salvaje; sin embargo, contextualizada se
proyecta como un planteamiento de justicia dentro de un territorio local determinado. Esta
corrección, dirigida esta vez de un modo omnisciente hacia el propio Proaño por errar al
ajusticiar a un hombre de un disparo y desdeñar una práctica sagrada, da cuenta de un mito
exclusivo a un espacio sensorial selvático, de estrategias de justicia que emanan y se deducen del
propio territorio. La valentía detrás de la mueca occidentalmente interpretada como salvajismo,
violencia y horror da cuenta de un rito sagrado el cual consiste ajusticiar debidamente a animales
o seres humanos que han cometido un crimen y reducir sus cabezas para portarlas como trofeo,
humillando con esto a los familiares del perpetrador ajusticiado.
El occidente le asignó un macabro valor mercantil desarraigado de su contexto territorial.
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Al incorporar las prácticas shuar de imitación de un modo de corrección, el público lector recibe
a través de las enseñanzas, los rituales de esta etnia. Asimismo, por medio de este rito el texto le
atribuye a los shuar una consciencia de habitar, de sobrevivir y de trascender en un principio de
jerarquía local. De este modo, el público lector recibe “lo que se ha perdido a partir del
planteamiento de una cultura colonizadora” (Greenwood, 3). A pesar de que estos
planteamientos corresponden a las etnias norteamericanas, bien se sabe que la
desterritorialización por parte de la colonización fue una práctica que perduró rampante en
ambos hemisferios por varios siglos. Greenwood propone escuchar la voz de la supervivencia
para poner atención a la relación entre “Indigenous ways of knowing and local and global
narratives of colonization and contestation”. Asimismo, sugiere, “a reassessment of all current
inhabitants’ relationships with land and people, near and far, now and in the future” (4). Por otro
lado, al asirse de la cosmovisión de los shuar como bastión cultural centrándose en relaciones de
oposición jíbaro/shuar, el texto da cuenta de la importancia vital del territorio selvático como
catalizador de historias.
En la novela, se establecen diferenciaciones entre un indígena territorializado y uno que
está desarraigado de sus prácticas territoriales: “Había una enorme diferencia entre un shuar
altivo, conocedor de las secretas regiones amazónicas, y un jíbaro, como los que se reunían en el
muelle de El Idilio esperando por un resto de alcohol” (9). El jíbaro, alcoholizado, mediatizado
por las costumbres de los afuerinos y atravesado por narraciones y prácticas de una consciencia y
valores diferenciados ha cambiado sus rituales y está condenado a esperar. Su opción de
desterritorializarse lo marginaliza de la comunidad shuar. Si bien es cierto el jíbaro es el nombre
peyorativo que los españoles le dieron a los shuar, la desterritorialización hace del shuar un
hombre paria que ha dejado de pertenecer, según plantea el principio de sincronía local. Desde la
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cosmovisión shuar este texto da cuenta de los asesinatos como un acto de justicia. Desde el
mundo civilizado, estas muertes constituyen un crimen. Desde la cosmovisión shuar, este texto
plantea las interrupciones como sempiternos desajustes. Desde el mundo civilizado, estas
prácticas son dinámicas constituidas desde el colonialismo. Al observarlo desde el territorio,
desde la perspectiva de los habitantes originarios en las cuales el hombre y los animales se
relacionan en forma recíproca, estas muertes violentas se reconstituyen desde un principio de
autonomía local como un acto de restitución. De esta forma, leemos: “Tal vez los miraba en esos
momentos, y recién empezaba a preguntarse por qué ninguna de las víctimas le molestaba.
Posiblemente su vida pasada entre los shuar le permitía ver un acto de justicia en esas muertes.
Un cruento pero ineludible ojo por ojo” (116).
El relato se encarga de establecer una diferenciación de la perspectiva shuar,
contextualizada desde todos los ángulos posibles, a partir de su relación territorial. Asimismo, se
deduce del relato una muerte constituida a partir de un proceso de compensaciones y
descompensaciones, nutrido de una relación orgánica entre humanos (los ancianos muertos) y no
humanos (las hormigas añango). En el siguiente pasaje leemos: “Al día siguiente, entonando
anents de saludos hacia aquellas nuevas vidas, ahora con forma de peces, mariposas o animales
sabios, participó de reunir los huesos blancos, limpísimos, los innecesarios despojos de los
ancianos transportados a las otras vidas como las mandíbulas implacables de las hormigas
añango” (49). Como se puede ver, la muerte constituye de este modo un eslabón de esta cadena
de descompensaciones. Ellos la han reconstruido desde su cosmovisión como un principio
fenomenológico que aborda la muerte en la fenomenología como el inicio de una nueva vida.
Desde este punto de vista, el hecho de que ellos son territorio y el territorio está constituido por
ellos la muerte constituye una resurrección. La manifestación de su vínculo territorial primordial
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que en la narración se presenta como el “arte de convivir con la selva” (41) se remite asimismo a
sus prácticas de resistencia las cuales dan cuenta de su adaptabilidad frente a las interrupciones
sistémicas. Por ejemplo:
Enormes máquinas abrían caminos y los shuar aumentaron su movilidad. Ya no
permanecían los tres años acostumbrados en un mismo lugar, para luego
desplazarse y permitir la recuperación de la naturaleza. Entre estación y estación
cargaban con sus chozas y los huesos de sus muertos alejándose de los extraños
que aparecían ocupando las riberas del Nangaritza…. Los shuar se movían hacia
el oriente buscando la intimidad de las selvas impenetrables. (50)
Los shuar responden a las interrupciones de máquinas, transfiriéndose de lugar para asegurar su
supervivencia. En este sentido, citando a Geral Vizenor, Greenwood sugiere: “Native survivance
an active sense of presence over absence, deracination, an oblivion; survivance is the
continuance of stories, not a mere reaction” (4). El “locus de enunciación” (Mignolo. 125)
emerge de un grupo jamás colonizado el cual desconoce el horizonte entre lo humano y lo no
humano. “Pero los animales duraron poco. Las especies sobrevivientes se tornaron más astutas,
y, siguiendo el ejemplo de los shuar y otras culturas amazónicas, los animales también se
internaron selva adentro, en un éxodo imprescindible hacia el oriente” (58).
Como podemos ver, las prácticas culturales de los shuar constituyen de este modo un eje
central, como planteamiento y resolución, resistiendo las interrupciones sistémicas las cuales son
imitadas por los animales. La cosmovisión shuar articula, por medio de su cosmovisión
evidentemente arraigada al territorio ratificando su testimonio como contribuidores a una
consciencia ecológica regional. Por último, a través de sus prácticas de sintonía y estrategias de
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sintonía no tan solo son portadores de una economía cultural que habla por la naturaleza.
Transmiten como pedagogos de la amazonia un principio de autonomía local.Es importante
destacar que si bien es cierto cuatro hombres han sido asesinados y el caserío está en peligro, los
shuar no se inmiscuyen en los hechos, sino que más bien se limitan a observar. El hecho de que
sus vidas no están aproblemadas por los asesinatos magnifica su presencia indeleble como centro
de autoridad local para el cual la muerte constituye un eslabón fenomenológico dentro del
territorio. El texto se nutre de su cosmovisión, la cual emerge frente a las equivocaciones del
hombre racional de consciencia diferenciada (los residentes temporales de la selva, el alcalde y el
propio Proaño), los cuales se presentan desarraigados parcial o completamente del territorio
selvático, en constante disonancia con sus valores intrínsecos.
Esta novela además de constituirse como un relato ecológico, sugiere un matriz que
emerge desde las “ruinas de postcolonial” (Mignolo, 125). En él intervienen diversas corrientes
que integran la perspectiva cultural a la crítica del colonialismo. Sin embargo, ello no absuelve a
la novela de otros temas: a través de la vida de Proaño el relato transmite el valor de la familia. A
través de las caracterizaciones de sus personajes y la decadencia de El Idilio se plantea la
presencia imborrable, sempiterna y decadente de la colonia. Esta divergencia, diferenciación o
fisura entre una concreción sensorial de un territorio y el distanciamiento postcolonial y global se
plantea a través de aproximaciones narrativas diferenciadas. Asimismo se plantea a través de la
subversión al modelo de nación que Domingo Faustino Sarmiento plantea en su ensayo Facundo,
civilización y barbarie. Sarmiento plantea a través del ejemplo de la vida y obra de Facundo
Quiroga un eje de polaridad en el cual la civilización, constituida por la influencia europea y
norteamericana en la gran metrópolis de Buenos Aires y Córdoba en tanto la barbarie refleja la
vida salvaje de las provincias y la atribuye en parte al indígena. Un viejo que leía novelas de
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amor revierte estos valores binarios atribuyendo “la barbarie” a una actividad específicamente
humana por parte de quienes entran imponiendo una escala de valores diferenciados desde una
consciencia superior, lo cual refleja sin lugar a dudas el germen del colonialismo. En el siguiente
párrafo leemos una invocación de este eje el cual, evidentemente por la novela, se revierte:
Antonio José Bolívar Proaño se quitó la dentadura postiza, la guardó envuelta en
el pañuelo y, sin dejar de maldecir al gringo inaugurador de la tragedia, al alcalde,
a los buscadores de oro, a todos los que emputecían la virginidad de su amazonia,
cortó de un machetazo una gruesa rama, y apoyado en ella se echó a andar en pos
de El Idilio, de su choza, y de sus novelas que hablaban del amor con palabras tan
hermosas que a veces le hacían olvidar la barbarie humana. (135)
Como podemos ver en este párrafo, Proaño invoca a la barbarie, desde una posición
evidentemente opuesta. La barbarie, según el relato, recae en los buscadores de oro y el gobierno
cómplice que entrega permisos y facilita estas transacciones constituyendo, una barbarie concreta
que interviene e interrumpe, para su propia ganancia, una sincronía local. Como una forma de
“aludir” al territorio a través de la omnisciencia territorial, el texto da cuenta de la fisura entre
quienes habitan y quienes llegan con ánimos de ganancias para lo cual no les importa destruir el
territorio ni autodestruirse a ellos mismos. En el contexto latinoamericano, Ana del Sarto explica
planteamientos que me parecen primordiales para comprender dónde comienzan y dónde
terminan las coordenadas de una ética diferenciada cuando se refiere a “consensos socio
históricos que resultan de las interrelaciones entre las subjetividades e identidades divergentes
dentro del fruto transformativo de “lo social” desde lo cual se ponen en movimiento ideologías
conflictivas, articulaciones hegemónicas y subalternas, imaginarios, sociales, político culturales
y radicales,” (del Sarto, 74).
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Dicha dinámica es aludida en la novela a modo de flashback, a través de una anécdota del
dentista, el doctor Loachamín, cuando un montubio llega a pedirle que le saque todas las muelas
buenas. Todos azuzan a un montubio apostando una pepa de oro por cada muela que se saque.
“El caso es, doctor, que los amigos aquí presentes no me creen cuando les digo que soy muy
macho. El caso es que les he dicho que me dejo sacar todos los dientes, uno por uno y sin
quejarme. El caso es que apostamos, y usted y yo nos iremos a medias con las ganancias” (19).
Cegado por el ánimo de lucro y el discurso patriarcal, el montubio entrega uno por uno sus
dientes mostrando “una expresión de triunfo horripilante” (19). Si bien es cierto sus dientes
constituyen partes de su cuerpo que son irrecuperables, éste está dispuesto a perderlos para ganar
una apuesta y mostrar de este modo su hombría.
El relato da cuenta a través de esta anécdota del doctor su desarraigo su alienación desde
la cual no duda en sacrificar partes de su propio cuerpo. La articulación hegemónica se
desprende desde una posición machista “el ser hombre” a la cual se le opone el doctor quien en
un principio se niega. Cuando el montubio lo amenaza de muerte, el doctor se ve en la obligación
de sacarle los dientes a cambio de unas pepas de oro por una apuesta en la que se juega su
palabra y su honor, lo que refleja un cuestionamiento interno con respecto a los valores
diferenciados.
Asimismo, al presentar la yuxtaposición entre una selva concreta y los rastros de la huella
colonial, el texto sugiere la fisura, la distancia entre una y otra. El Dorado, apela a la ciudad de
oro, leyenda que motivó a los conquistadores a internarse en la amazonia. Ahora bien, El Idilio,
puerto fluvial no es sino un caserío en el cual viven un puñado de colonos en “una veintena de
casas se ordenaba formando una calle frente al río, y al final una construcción algo mayor
enseñaba en el frontis un rótulo amarillo con la palabra ALCALDÍA” (26). Dicha descripción
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plantea la fisura entre el discurso colonial y la realidad concreta. Una ciudad sagrada de oro no es
sino un desvencijado pueblo con un grupo de colonos y un letrero tiznado de amarillo por el paso
del tiempo.
A través de este análisis me he propuesto dar cuenta del trabajo de Sepúlveda como una
reafirmación de la autoridad local que revela un complejo sistema protegido y mantenido por
quienes residen en interreciprocidad dentro de ella que no pertenece ni a la perspectiva del
colonizador ni del colonizado. Esta concreción no emerge ni desde el colonizador ni desde el
colonizado. Evidentemente la etnia shuar no ha sido colonizada. Citando a Hommi Bhabha, más
bien constituye un espacio híbrido o “third space”. Dicho en otras palabras, “a new structure of
local authority” (Rutherford, 1990: 211).
Asimismo, he propuesto que esta novela plantea una perspectiva desde una “consciencia
de lugar” que integra toda la historicidad territorial de la selva con implicaciones que se remiten
a las historias indígenas acerca de su vínculo territorial, a su historia y a la evidente marca dejada
por el colonialismo. Por último, al vínculo entre el colonialismo y la globalización. La selva
constituye una fenomenología vigorosa, vulnerable y resistente a los cambios históricos habitada
por seres humanos y no humanos que se comportan del mismo modo. Se deduce de este relato
una etnonarrativa o etnoliteratura planteada a través de estrategias orales que dan cuenta de una
“oraliteratura”, término acuñado por Nauss Millay y una sensibilidad diferenciada planteada por
Lopez (1989: 65). De este modo, el relato conforma una narración que plantea constantemente
los patrones de storytelling, la multisensorialidad, el lenguaje figurativo y la enseñanza por
imitación, la comparación y corrección. Evidentemente, dicha autoridad es sostenida por la
sintonía que aluden los rituales del Shuar que no ha sido colonizado. A través de esta técnica, el
relato construye un loci de enunciación a partir de las ruinas neocoloniales o a partir de lo que la
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modernidad no ha podido solucionar (Mignolo, 125).
La novela compromete a personajes y lectores transmitiendo la pertenencia por medio de
estrategias narrativas que aluden constantemente al territorio y vinculando a sus especies con
sentimientos universales, Cheryll Glotfelty desde una perspectiva ecocrítica plantea lo siguiente,
“If we agree with Barry Commoner's first law of ecology, that ‘Everything is connected to
everything else,’ we must conclude that literature does not float above the material world in
some aesthetic ether, but, rather, plays a part in an immensely complex global system, in which
energy, matter, and ideas interact” (Glotfelty, xix).
Tanto el colono Proaño como los shuar, sus mentores, interactúan por medio de la
energía, la materia y las ideas transmitidas por medio de una novela a los lectores del mundo.
Ahora bien, en el caso de esta novela los shuar transfieren el orden primordial de un sistema
complejo, interdependiente que se manifiesta fenomenológicamente como fuente de experiencia
vital.
En The Ecocriticism Reader, Glotfelty transmite la urgencia para el
desarrollo de una crítica que abarque consideraciones ecológicas: “Worster and other historians
are …studying the reciprocal relationships between human and land, considering nature not just
a stage upon which the human history is acted, but as an actor in the drama” (xxi). El relato de
Sepúlveda plantea a la naturaleza como actor en el drama. Sin embargo, su relato revela la a sus
habitantes originarios como quienes articulan en un plano diferenciado de la experiencia la
manifestación y la interacción con este personaje fenomenológico.
A diferencia de los relatos de Francisco Coloane, “Tierra del Fuego” y “Cabo
deHornos”,Un viejo que leía novelas de amor incorpora a modo de armazón interna las prácticas
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indígenas de la etnia shuar que éstos transmiten a los colonos. La novela Balún Canán de
Rosario Castellanos, novela que ya hemos analizado, se construye alrededor de la cosmovisión
maya y los textos de Coloane se centran en relaciones de reciprocidad. El relato de Sepúlveda da
cuenta de la yuxtaposición directa entre discursos globales/construcciones culturales de la
cosmovisión indígena shuar. Esta cosmovisión es rearticulada por el narrador quien asimismo la
pone funcionar en el plano fenomenológico de la amazonía
Tanto la ética como la moral ecológica latinoamericana responde a una serie de prácticas
que aluden a una comprensión de realidades diferenciada lo cual se hace evidente en la novela.
Como hemos visto, el relato se basa en la dicotomía civilización y barbarie, la fórmula binaria la
cual, evidentemente, ha jugado un rol central dentro de la temática ideológica latinoamericana en
oposición a la civilización europea desde la fundación de sus naciones. La barbarie según Proaño
no es tan solo por la intervención extranjera sino además el gobierno cómplice de esta.
Esta ética ecológica diferenciada, orientada desde y hacia la comunidad a través de
planteamientos seculares desde la integración de las culturas indígenas en regiones con
condiciones económicas diferenciadas ya ha sido planteada en parte por Thomas Heyd en
relación a la distinción a la ética ecológica de América Latina (226). Sin embargo éste mantiene
una vinculación entre la ecología y los planteamientos de índole cristiana mientras Un viejo que
leía novelas de amor se plantea desde una ética ecológica eminentemente secular. Heyd enciona
la diversidad enorme de prácticas ecológicas que remiten a una ética diferenciada la cual implica
una multiplicidad de abordajes.
Evidentemente y a juzgar por estos tres relatos diferenciados, existen una variedad de
éticas que aluden a comprensiones de realidades diferenciadas dependiendo del contexto
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regional. Se presenta, del mismo modo, novelas evidentemente diferenciadas que obedecen sus
propias coordenadas dependiendo del momento contexto histórico en el cual fueron escritas.
Este relato asimismo plantea una yuxtaposición de diversas agencias. Se detectan los
contratos invisibles de apropiación por dominación y la resistencia desde la consciencia cultural
derivada del territorio la cual emerge y se desarrolla a través de la interrelación un principio de
pertenencia por sintonía. Un viejo que leía novelas de amor plantea una selva concreta, sensorial,
confinando a sus organismos a una interreciprocidad. Sin embargo, asimismo establece
demarcaciones y distinciones dentro de los planteamientos ecológicos globales favoreciendo
desde un locus diferenciado, la fenomenología del territorio y sus culturas ancestrales como
modelo de interreciprocidad, co pertenencia, supervivencia y resistencia local que emerge como
principio de autonomía local.
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Capítulo 5
Feeling y feeling
emociones y sentidos:
Marosa di Giorgio, Cecilia Vicuña y Leonel Lienlaf,
apuntes para una poética medioambiental

Como hemos visto hasta ahora, tanto los cuentos de Francisco Coloane como las novelas
de Rosario Castellanos y de Luis Sepúlveda plantean una innovación con respecto al tratamiento
del tema de la selva. Esta se presenta como un territorio fenomenológico que refleja una
interrelación producto de múltiples variables produciendo resultados intempestivos. Dicha
interrelación sensorial alude a un principio de autonomía local.
Este principio se articula de dos formas: primero, la multisensorialidad a la que somete a
sus personajes. Por medio de ella, éstos se interrelacionan sensorialmente con el territorio
develando un arraigo (Abrams 60; Ackerman 38; Bunkše 223; Lopez, 1989: 64, 65). En su
trabajo relacionado a la fenomenología de los sentidos, Merleau-Ponty le otorga a esta
interrelación un valor singular identificándola como una dialéctica (216). Por su parte, Lopez
plantea una valorización desde el punto de vista de la armonía producida por esta interrelación
sensorial que él denomina “armony between outer landscape and inner landscape” (64-65).
Dichas prácticas son a menudo aludidas por los storytellers o rituales entre los pueblos indígenas
y comunidades preferentemente orales. Segundo, las marcadas referencias a un lenguaje
figurativo remite en estos textos a un narrador que comparte un dominio semántico común con
sus interlocutores: el territorio. Este reconocer y reconocerse, aludiendo a un dominio común
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territorial y sensorial es sostenido en continuidad por parte de los oyentes lo cual promueve
sentimientos comunitarios, un vínculo de pertenencia, comunidad e inclusión (Fernandez 50;
Seitel 60-68).
Al ser testigo de esta ilusión por medio de la cual un storyteller y oyentes se interrelacionan
en un dominio común, un campo semántico fenomenológicamente compartido que es el territorio,
el lector recibe esta transmisión alineándose paulatinamente en este dominio. El lector recibe un
sentido de inmediatez. Pisa de dos modos mismo terreno del narrador y sus oyentes. El vértigo y
la sensación de asombro se producen al lograr una armonía que el storyteller comparte con sus
oyentes. Esta ilusión de oralidad se amplifica. El lector termina involucrado dentro de este dominio
semántico que alude una sensorialidad.
Las estrategias narrativas orales planteadas por los autores mencionados anteriormente se
remiten concretamente a territorios específicos: el bosque austral de Chile, la Amazonia y la
selva lacandona.
Esta ilusión de oralidad es facilitada por escritores que se proyectan desde una “ruralidad
experiencial”. Como Carlos Pacheco explica, las experiencias preletradas, de quienes crecieron
inmersos en un territorio específico se constituyen como “sede de aquella oralidad primaria” (57)
facilitando este abordaje sensorial. Se dan asimismo en textos que incorporan cosmovisiones
indígenas y en otras instancias, esta ilusión se construye gracias a una sensibilidad determinada
sostenida por una sensibilidad nutrida por la estancia en territorios selváticos. Como se ha
establecido anteriormente, Lopez explica que la estancia en un territorio instituye una suerte de
huella territorial. (1989: 65). Ahora bien, la pregunta surge ¿cómo se plantea ahora una poesía
medioambiental?
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A continuación pretendo examinar el trabajo de tres poetas los cuales transmiten
principios medioambientales. A mi modo de ver, los poemas de Marosa di Giorgio (1932-2004),
Cecilia Vicuña y Leonel Lienlaf plantean una multisensorialidad que puede remitirnos a un
poema medioambiental.
Mi análisis se centra asimismo en la propuesta de Buell. En The Future of Environmental
Criticism, el crítico ofrece varios abordajes para encaminarse por la teoría ecocrítica. Asimismo
define una poética medioambiental basándose en las formulaciones de Angust Fletcher la cual
centra más bien en un universo creado por el poeta y en la interrelación que dentro de ella se da.
Para que un texto sea poética ambiental, según Buell, el poema debe constituir un
universo, un “natural ensemble” o “todo natural” (traducido por mí). En este universo, la
interrelación colectiva se prioritiza por sobre las emociones y el drama.“What is distinctive about
the “environment-poetic” is “especial kind of natural ensemble, where drama and story are not
the issue, when emotion is subordinate to the presentation of the aggregate relations of all
participants. (2005: 50).
He escogido estos trabajos puesto que dan cuenta de una relación de todos los
participantes, como Buell plantea. Se constituyen asimismo como un “todo natural”. Es
importante destacar asimismo sus autores no se centran en el territorio selvático. Con la
excepción de Lienlaf, tampoco utilizan un lenguaje figurativo. Funcionan como storytellers que
producen patrones de asociación transmitiendo, de este modo, una multisensorialidad territorial.
Dicha interrelación produce, como se da en el caso de la ficción, un efecto de asombro y un
principio de ordenamiento arrasador aludiendo a la armonía lograda por la integración de “an
outer landscape” y “an inner landscape” (Lopez: 1989, 64-65). Mi propuesta es examinar estos
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poemas a la luz de los planteamientos de Buell para una poética medioambiental. Asimismo,
pretendo explicar en detalle cómo la multisensorialidad el asombro y autonomía local, sostienen
una poética medioambiental basada en una interrelación territorial.
Se hallan dentro de su universo poético de Marosa di Giorgio, elementos no naturales,
como son las druidas y los duendes, los ángeles y las vírgenes. En varias de sus poesías
interceden las emociones, como es el miedo y el horror. A pesar de ello, su trabajo plantea un
mundo de interrelaciones, un todo natural inapelable y además sensorial.
La poética de Cecilia Vicuña se constituye desde un matriz medioambiental. Su poesía la
cual incluye intervenciones extra verbales como el canto, los sonidos guturales, artefactos que la
naturaleza ha descartado, constituye una apelación a una serie de temáticas sobre las cuales
mantiene una postura crítica, contestataria y difusora. Se detectan de su poética temáticas de
feminismo, de extinción de los pueblos originarios, de la deuda postcolonial, de la globalización,
la problemática medioambiental y los peligros ecológicos. La poeta incide en una expresión de
economía cultural que remite a la oralidad. A través de ella, no solo transmite sino que recrea un
espacio sensorial basando sus performances en poemas que constituyen, citando a Buell, un
“natural ensemble” o “todo natural” (2005: 50).
Por último, el poeta Leonel Lienlaf proyecta una multisensorialidad a partir de un
planteamiento identatario. A través de sus poemas, el poeta es asimilado por el territorio por
cuenta de su identidad. Muchos de sus poemas transmiten asimismo sentimientos hacia el
territorio, temática que se yuxtapone a la temática medioambiental.
Marosa di Giorgio:
Marosa di Giorgio (1932-2004) nació en El Salto, Uruguay. La poeta fue hija de
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descendientes italianos y constituye todo un hito dentro de la literatura uruguaya por dos razones.
La primera es su unicidad poética. El universo marosiano es distintivo para lectores que están
familiarizados con su mundo. La segunda es su originalidad temática de índole fenomenológica
que trasciende movimientos y escuelas.
Durante su vida, di Giorgio produjo 19 poemarios, entre los que se encuentran: Poemas
(1953), fue seguido por Visiones y poemas (1954) luego Humo (1955) y Druida (1959). La
funcionaria de la intendencia municipal del Salto, trabajó desde 1959 hasta 1978,
desempeñándose como dactilógrafa. Tras su jubilación se radicó en Montevideo, donde publicó
Historial de las violetas (1965), Magnolia (1968) y Papeles salvajes (1971) y el resto de sus
poemarios. La poeta vivió en la capital uruguaya hasta su muerte donde escribió Clavel y
tenebrario (1979), La liebre de marzo (1981) Mesa de esmeralda (1985), La falena (1989),
Membrillo de Lusana (1989), Misales (1993) Camino de las pedrerías (1997), Reina Amelia
(1999) Diamelas a Clementina Médici (2000) y Rosa mística (2003).
A pesar de que comparte su generación con Armonía Somers y Clara Silva, narradoras
consideradas como sus “compañeras de ruta”, la propia di Giorgio ha confesado una cercanía a
Delmira Agustini (Rodriguez Monegal citado por Garet, 14). Su singularidad, sin embargo,
constituye una constante que la identifica del trabajo de todas estas escritoras.
Como sucede con Coloane para con los chilenos, di Giorgio goza de un culto nacional
por parte de los uruguayos e incluso de los argentinos. A pesar de los esfuerzos críticos por
confinarla dentro de movimientos, la poesía de di Giorgio se constituye de la misma forma que
Coloane, como inclasificable. A menudo, como veremos a continuación su trabajo rebasa
preceptos canónicos.
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Adriana Canseco detecta esta tendencia, explicando su falta de compromiso con cánones
poéticos (1-12). A cambio de esta libertad, su trabajo constituyó una especie de fórmula, una
marca registrada, un mundo marosiano. Su opción creativa mantenida como una constante a lo
largo de su carrera poética a menudo fue criticada: “Marosa di Giorgio is exceptional, although
she seemed to always write the same book” (Boullosa, 81). Di giorgio no se molestó mucho por
defender este aspecto de su literatura, la cual constituyó una eterna constante que nunca negoció
a pesar del correr histórico, de los cambios paradigmáticos y de las bogas literarias. En este
sentido Hugo Achugar sugiere: “a pesar de presentar singularidades que la acogen incluso dentro
del surrealismo, el pastiche y hasta el enmascaramiento, sobrepasa todas ellas” (105). Según
Achugar su modo de expresión “va a continuar siendo esquivo frente a los intentos de
clasificación y disciplinamiento que los críticos literarios están/estamos más que acostumbrados,
entrenados y programados a realizar” (106).
Mientras distintas lecturas la consideran kish, neobarroca, neorromanticista, vanguardista
y surrealista, su poesía parece trascender estas asociaciones, algo que Patricia Esteban describe
por medio de una serie de características: “desdoblamiento de voces” además de “la voz asumida
del otro (animales, objetos, seres del más allá) y la voz como suplantación y disolución del
cuerpo” (55). Esteban asimismo resalta “la dicción sincopada y el desbordado tratamiento de la
imagen” (60) llamando la atención a una constante: “los sucesos no llegan nunca ‘a encajar’, sino
que se amalgaman, se superponen, se interfieren,” (64).
Según Jorge Menoni di Giorgio “dota a la naturaleza de un sentido del misterio o de lo
sobrenatural, trasciende el placer y lo proyecta hacia lo sagrado, hacia la poesía del corazón” (2).
Si bien es cierto, este péndulo entre lo sagrado y las emociones es perceptible, está claro que la
poesía de di Giorgio abarca y trasciende varios planos. Se le ha atribuido a la poeta una vertiente
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surrealista algo que Hebert Benítez Pezzolano descarta señalando tácitamente “Es el discurso
sobre una vigilia, no de sueños”. Benítez Pezzolano alude la materialidad y la fenomenología de
sus poemas: "la maravilla no queda en el otro lado, cuya alteridad se encargará de preservar un
lado originante o acaso con propiedades de primer territorio” (citado por Laura Ros, 184).
El origen de su libertad y su planteamiento poético se a la casa y el patio de la chacra
donde creció. Esteban parece dar con varias aproximaciones que vinculan a di Giorgio con la
“ruralidad experiencial”. Di Giorgio creció en predios rurales. Esta comarca de la infancia
influenció su trabajo. Adriana Gabriela Canseco llama la atención a este aspecto por medio de la
siguiente interrogante: “¿en qué medida la inicial distancia con la capital, Montevideo, la exigua
distancia de un curso fluvial que separa una orilla de ‘la otra’ durante la experiencia de una
infancia salvaje, pueden haber influido en un olvido casi completo de fronteras tangibles entre
literaturas?” (3). Asimismo, detecta en su trabajo “la primera lengua, la de la mirada infantil que
se abría azorada ante la sorpresa del mundo” (5).
Además de la “ruralidad experiencial” (Pacheco, 63) se dan otros aspectos que distinguen
su poética. Mientras Garet aísla su trabajo de “toda experiencia intelectual”, Esteban detecta
descripciones rítmicas y sincopadas característica que compara con los antiguos textos de
culturas precolombinas. Asimismo la vincula a prácticas de oralidad. Su “originariedad” radica,
según plantea, en su ritmo originario y previo a la diferenciación de los géneros literarios.
Esteban alude a su niñez “como principio civilizatorio “a una “memoria proliferante” la cual
según ella se desplaza “entre lo presente y lo ancestral” (60).
La propia di Giorgio aclara el día en que su percepción se amplió. Dicho efecto originó
de aquella "perturbación" temprana las cuales no remitían a ninguna lógica sino más bien a una
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fusión asumida. “No [...] un día en el jardín, de pronto, me emparenté con la magnolia. Como
ella eché unos ojos grandes, blancos, negros, nerviosos, fijos” (Garet, 17). Este reconocimiento,
logrado por un “conocimiento más intuitivo que racional y muñidos por las imágenes sensoriales
interiorizadas durante la infancia” (Pacheco, 62) constituye su sensibilidad desde la cual instaura
su mundo poético, su impronta, de la cual se deducen diversos aspectos disonantes con los
cedazos religiosos y patriarcales.
De niña viví en el campo y vi acoplarse a los animales. Me llamaba la atención el
apasionamiento de las gatas, que tienen normalmente una expresión tan impasible
y lejana. Y noté volar moscas ensambladas. Yo veía sin morbosidad alguna.
Como un ángel que observase las cosas del tiempo y de la tierra. Ahora, esos
recuerdos me sirven para la escritura erótica que estoy haciendo. (Garet, 18)
En efecto, si di Giorgio se ocupa de las cosas “del tiempo y de la le tierra”, esta última funciona
como catalizadora de su poesía. Su trabajo, en gran parte se ambienta en un territorio rural cuyas
imágenes “are placed in space rather than in time” (Sauter, 148).
Propongo, por medio de este capítulo, dar cuenta de la “naturaleza trastocada y animada”
de di Giorgio (Achugar, 106). Su poética pone al manifiesto agentes que se interrelacionan
dentro de un contexto fenomenológico: su chacra, su casa y el patio de su niñez. Asimismo se
fusionan constituyéndose como un universo fenomenológico, un todo natural. Integra además a
todos los agentes como participantes (Buell, 2005:50).
En el siguiente poema, la poeta uruguaya plantea una fusión de identidades de varios
seres animados: un pájaro, un gusano, una flor y una amapola:
SOLO ME SIENTO LIBRE allá en el prado, en las tardes inmensas y doradas,
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cuando yo era un pájaro, con el envés color nieve, que, de pronto, daba un
golpeteo y se iba, lejísimos, a otra propiedad, pero, ¿quién hace caso de los
pájaros? Lo más, dirían: Mira, pertenece a otra chacra. O podría ser que me
baleasen con un rifle; se corre ese peligro, ¿se corre ese peligro? Fui gusano de
luz; mi cabeza era una antorcha; mi cuerpo, brillantes en cadena, navegué sobre
los siniestros higos. Me presenté amapola, curva, deslumbradora, en un rosado
como jamás se vio; algunos pétalos caían sobre un gajo, tal si se me estuviese
formando allí una mano; Mi madre, al asirme, me puso en el delantal, y me
paseaba por los vericuetos del sendero, pero, yo sacaba de entre sus vestidos, la
cara de amapola deslumbrante, que daba consternación, miedo, y creo que hasta
envidia, a los vecinos. Todo, allá, quedó,
guardado en la blanca luna
y en el viejo sol. (2004: 93-94)
Este poema revela un evidente “todo natural” catalizado en el prado, en la chacra. Dentro de este
universo natural, la hablante poética adquiere múltiples identidades: un pájaro, un gusano de luz
y una amapola. No se deduce de esta viñeta poética el horizonte entre la vida y la muerte sino
más bien un proceso continuo de identidades que aluden una fenomenología. Los versos “Era un
pájaro” ”Fui gusano de luz” “Me presenté amapola”, remiten a diversas identidades. El contexto
fenomenológico se remite a lo visual: lo dorado y la luz. Se suspende el horizonte que divide a
humanos y plantas. Asimismo, el asombro deriva en preocupación. La hablante poética habita
diversas identidades. Sin embargo no está ajena al miedo ni a la envidia. Estas emociones
constituyen un fenómeno real como lo es el brillo del color dorado, la libertad de ser un pájaro
del prado y el miedo de correr el peligro de ser cazado. Dicha realidad integra las emociones las
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cuales como parte de la experiencia fenomenológica. En su definición de la fenomenología
Merleu-Ponty agrupa todas las actividades intangibles del cerebro como producto directo de la
experiencia sensorial. Argumenta que la dialéctica fenomenológica es la única materialidad
preexistente a la interpretación, a la reflexión a las emociones. Tanto el conocimiento, como la
reflexión analítica, según Merleau-Ponty constituyen conocimiento incompleto que comienza y
termina con la experiencia. El mundo estaba allí antes de reflexionar. (ix-x). Como se evidencia
de su reflexión con respecto a su niñez—la poeta uruguaya se emparenta con una magnolia—
tanto las emociones como la fenomenología constituyen constantes en sus poemas.
Di Giorgio presupone una hermandad con la materia por medio de una percepción
sinestética que imbrica las sensaciones y emociones. La poeta observa un mundo diferenciado a
través de una óptica labrada por su experiencia pre verbal. Dicha percepción, es explicada por
Merleau-Ponty de la siguiente manera: Synaesthetic perception is the rule and we are unaware of
it only because scientific knowledge shifts the center of gravity of experience, so we have
unlearned how to see, hear and generally speaking feel, in order to deduce from our bodily
organization and the world as the physicist conceives it, what we are to see, hear and feel (229).
En el siguiente poema veremos como la fenomenología de la experienciao lo percibido sostiene
una escena disonante. Dicha disonancia habita en las presuposiciones de los lectores
comprometidos a valores apriori.
El siguiente poema, titulado “Mi alma es un vampiro grueso, granate, aterciopelado…”
plantea un alma definida por las acciones de animales, particularmente pájaros. Dichos pájaros
rompen con las asociaciones simbólicas que los definen y los confinan a una abstracción. Esta
poética fenomenológica es percibida como profana puesto que atenta contra presuposiciones que
a menudo no se transgreden. Dichas presuposiciones aluden valores o desvalorizaciones. La
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dialéctica fenomenológica cuestiona, de este modo, las narraciones y la letra y sus asociaciones.
Ml ALMA ES UN VAMPIRO grueso, granate, aterciopelado. Se alimenta de
muchas especies y de solo una. Las busca en la noche, la encuentra, y se la bebe,
gota a gota, rubí por rubí. Mi alma tiene miedo y tiene audacia. Es una muñeca
grande, con rizos, vestido celeste. Un picaflor le trabaja el sexo. Ella brama y
llora. Y el pájaro no se detiene (Di Giorgio, 2004: 94).
Evidentemente, este poema, constituye una búsqueda para la supervivencia. La asociación de
imágenes produce un sentido erótico. Nótese en este poema asimismo alusiones esporádicas a los
sentidos y la descripción vertiginosa de varias acciones que aluden a una multisensorialidad. La
imagen táctil del alma el cual es un vampiro “grueso, granate, aterciopelado” se incorpora a
prácticas de supervivencia que se vinculan con el sentido del gusto (alimentarse y beber).
Asimismo, Se detecta de este poema un conflicto entre una fenomenología y asociaciones
semánticas. El alma, la cual remite a un elemento sublime espiritual, realiza acciones atribuidas a
animales; en este caso a las acciones de un vampiro, animal asociado discursivamente al misterio
y a funciones parásitas nocturnas. Asimismo, remite a acciones del colibrí, animal asociado
discursivamente a la ternura, en una acción que adquiere una nueva connotación erótica al
trabajarle el sexo a una muñeca que no es rosada sino celeste. Este poema rompe con el cedazo
estético del discurso religioso. Este paisaje multisensorial y diferenciado rompe con la tiranía de
las asociaciones visuales. Lo celeste nos remite a un hombre, aquí es una muñeca. El alma nos
remite a un elemento sacro, aquí toma la forma de dos pájaros que se alimentan.
Esta disonancia no es fortuita. El trabajo de di Giorgio a menudo se desentiende de las
idealizaciones optando constantemente por una fenomenología. Bunkše sostiene que la
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afabilidad visual ha impuesto una dictadura sobre el paisaje: “I, too, distrusted visual landscapes,
but for me that distrust came largely from following literary/poetic sources.They were more
congenial in that they led me back towards concrete, individual experiences of earth, waters, air
and living, non living beings”(223). En una caracterización de un alma dual que es un vampiro y
un colibrí, di Giorgio plantea una disonancia entre la imagen idealizada del animal, las
presuposiciones o prejuicios en cuanto a lo que representan y su acción en un contexto
fenomenológico. Se producen disonancias o conflictos inesperados. El lector se ve enfrentado a
sus propias presuposiciones y accede a ellas por medio de esta disonancia.
Su siguiente trabajo “Apareció la Virgen” se enfoca en aspectos internos, sosteniendo a
forma en la que se van labrando presuposiciones.
¡Apareció la Virgen! con el vestido verdepálido, oscuro, con que venía siempre,
aunque a ratos era celeste; el rostro, almendra, los ojos entrecerrados; y la
deslumbrante cabellera roja que fue su distintivo. A los pies tenía algún espacio
que nadie parecía cruzar. Un bosque de voces clamó: ¡La Perla! ¡Apareció la
Perla! (Por ahí le llamaban La Perla). ¡La Margarita! Es decir, la Doncella del
Mar. Corría, torné a casa. Gritaba, a través de nuestros propios jardines, soñaba:
¡Mamá, apareció la Virgen! Mamá. (2004: 91, 92)
En este poema el asombro de una aparición irradia todo el universo poético. Dicha aparición es
interpretada por tres epistemologías: la religiosa, la pagana y la de los sueños. Estas
epistemologías son evidentes en el siguiente poema en el que una niña y una madre observan el
mismo elemento: un gladiolo. Ambas perciben elementos divergentes sosteniendo cada una su
propio cedazo imaginario. Así leemos:
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El gladiolo es una lanza con el costado lleno de claveles. Es un cuchillo de
claveles; ya salta en la ventana, se hinca en la mesa; es un fuego errante, nos
quema los vestidos, los papeles. Mamá dice que es un muerto que ha resucitado y
nombra a su padre y a su madre y empieza a llorar.
El gladiolo rosado se abrió en casa.
Pero ahuyéntalo, dile que se vaya.
Esa loca azucena nos va a asesinar. (2010: 34)
Este poema, un gladiolo quema la casa. Se presenta vivo, interactivo, según la percepción de la
niña imponiéndose sensorialmente dentro del territorio familiar. La madre utiliza el cedazo
religioso para interpretar al gladiolo como un difunto, lo que provoca la emoción de la pérdida.
El lector queda suspendido en un universo diferenciado, sensorial el que además es intenso y
emocional.
La emoción irrumpe constantemente en los poemas de di Giorgio. Al interpretar al
gladiolo por medio del cedazo religioso, la madre y la niña interceptan este “todo natural” (Buell:
50). Es interesante resaltar que en la poética de di Giorgio, diversos colores parecen crear un
efecto sensorial del tacto. Así, el amarillo irradia una luz exorbitante que quema. Dicha idea se
mantiene en el siguiente poema titulado “XX”.
Las margaritas abarcaron todo el jardín, primero fueron como un arroz dorado,
luego se abrían de verdad, eran como pájaros deformes, circulares, de muchas alas
en torno de una sola cabeza de oro o de plata. Las margaritas doradas y plateadas
quemaron todo el jardín. Su penetrante perfume a uva nos inundó, el penetrante
perfume a uva, a higo, a miel de las margaritas quemó toda la casa. Por ellas nos
volvíamos audaces, como locos, como ebrios e íbamos a través de la noche, del
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alba, de la mañana, por el día cometiendo el más hermoso de los pecados, sin
cesar. (2010: 52)
Este poema plantea el florecimiento de unas determinadas flores, las margaritas, cuya
germinación se hace manifiesta primero, por el acto visual de abarcar la casa para luego quemar
el jardín. Dicho acto implica varios sentidos. Las margaritas no tan solo queman el espacio
(sentido del tacto), sino además su perfume inunda el espacio, aludiendo al sentido del olfato.
Utilizando los planteamientos de Buell este poema plantea por un lado la experiencia visual
constituida por lo visto: el color dorado y plateado de las margaritas, asumiendo relaciones
participativas (2005: 50). El fragmento “se abrían de verdad, eran como pájaros deformes,
circulares, de muchas alas en torno de una sola cabeza” nos remite a una fusión entre pájaros y
flores.
Di Giorgio presupone la emoción a las relaciones participativas de los componentes de su
universo mariosiano. Sus poemas aluden a un erotismo, a un feminismo en tanto develan la
tiranía y la fijeza del cedazo patriarcal y religioso/ A pesar de ello me he propuesto integrar a di
Giorgio dentro de mi análisis por varias razones que me parecen pertinentes para este trabajo por
varias razones:
Primero, su “inextricable serie de variaciones, que tienen como foco una infancia
campestre marcada por una infancia preletrada” (Pacheco 63; Echavarren 89). Dicha infancia
rural instauró una indeleble huella sensorial. Esa “estructura viva de sentimientos internalizada
por el sujeto rural a partir de su vivencia infantil, predominantemente sensorial, no racional (los
sonidos y sabores, los olores, texturas y colores), está impresa en él como marca casi siempre
inconsciente e indeclinable de pertenencia a un ‘lugar’” (Pacheco, 63). Segundo, su poesía
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imbrica elementos narrativos que invocan a sus familiares, y a personajes religiosos y paganos
(ángeles, vírgenes, duendes, druidas); por medio de una interrelación sensorial entre estos
personajes dentro de una naturaleza se revela un “todo natural” (Buell, 2005: 50).
Tercero: a pesar de que sus poemas se centran en una fenomenología, está claro que se
deduce el miedo y el horror. Estas emociones se alinean con la fenomenología. Es decir son
integradas como parte de la expresión (Merleau-Ponty (ix-x). Sin embargo son resultantes del
proceso de creer lo que constituye una interpretación.
Cuarto: su trabajo desafía las ideas del paisaje, optando por una dialéctica de lo inesperado
en un territorio que sostiene esta constante. Aludiendo a esta fenomenología, Merleau-Ponty
esclarece: “It does not present itself on causality but as a re-creation and a reconstitution of the
world at every moment” (207). En este sentido, Bunkše señala que se dan: “intellectual
relationships with outer landscapes that are defined in overwhelmingly visual terms imposed by
cultural norms ‘fate’ and one’s actions” (220). En el trabajo de di Giorgio se da una constante
yuxtaposición discordante de interpretaciones religiosas y patriarcales con una fenomenología
territorial. Esta discordancia, evidente por medio del horror, revela la tiranía de las certezas
racionales por sobre la fenomenología. Su trabajo plantea una especie de juego de
sobrevaloraciones o infravaloraciones relacionado al cedazo visual que refleja una imposición de
las normas culturales. El discurso de una madre discordante con la realidad, provoca miedo. En su
poesía medioambiental se estrellan interpretaciones fijadas por la letra a una fenomenología
maleable y compartida, libertaria y sensorial que es interceptada por las normas y códigos morales
establecidos por una sociedad religiosa y patriarcal. Mientras que la disonancia entre las imágenes
plantea asombro. Las interpretaciones provocan miedo y temor.
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Evidentemente, en los poemas de di Giorgio, los elementos que se interrelacionan
conformando el mundo marosiano integrado por seres vivos humanos y no humanos: su familia y
los animales, artefactos orgánicos y hechos por el hombre: desde piedras, muñecas a perlas,
árboles, magnolias y pájaros. Sus experiencias en la chacra de su padre, que constituyó su
comarca de la infancia nutrió su mundo poético desde el cual se proyecta como un “demiurgo”
(Buell, 2005: 50). Tanto di Giorgio, como Vicuña, poeta que analizaremos a continuación
rebasan los planteamientos de Buell sugiriendo una medioambientalidad emotiva que se imbrica
con temáticas medioambientales y de justicia social. Según Buell, las relaciones de todos sus
participantes son prioritarias en un texto medioambiental (2005: 50). Evidentemente, esto no
ocurre en el caso de di Giorgio. Como veremos a continuación, se develan de la poesía de
Vicuña complejidades muy similares aunque divergentes.
Cecilia Vicuña
De un modo similar a di Giorgio, el trabajo de Cecilia Vicuña, poeta que me apresto a
analizar a continuación, plantea un “todo natural” al que se refiere Buell (2005:50). Transmite
asimismo efectos sensoriales. Sus performances evocan un mundo preletrado.
Sus poemas impresos son a menudo vueltos a la vida en instituciones de América Latina
tanto a modo de instalaciones como por medio de performances las cuales rebasan la letra.
La poeta y creadora incorpora elementos visuales de diversas texturas, involucrando el
sentido de tacto. A menudo, sus recitaciones de poemas constituyen mensajes que rebasan su
soporte escrituitario de sus poemas impresos se rigen la espontaneidad del momento. Se
constituyen como un performance de oralidad.
Vicuña no pertenece a las trastierras o predios rurales. Su trabajo se basa en su propia
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sensibilidad. Como en el caso de Sepúlveda alude a un testimonio indígena abarcando un sentido
de territorialidad. Lopez reconoce esta sensibilidad. El mismo establece la indudable marca o
impronta que deja la experiencia vital. “The interior landscape responds to the character and
subtlety of an exterior landscape; the shape of the individual mind is affected by land as it is by
his genes” (1989: 65).
El trabajo de Vicuña, transmite un mensaje medioambiental; sin embargo, este no tan solo
crea la ilusión de oralidad. La recrea. Al reconstruir las prácticas orales, la creadora produce
poemas indudablemente vinculado a una multisensorialidad. Las lecturas de sus poemas se
asemejan storytelling, a menudo, “bringing the two landscapes together,” (Bunkše, 224). Las
instalaciones y las presentaciones orales de Vicuña hacen que sus espectadores entren a su universo.
Como en el trabajo de di Giorgio, varios de sus poemas plantean una fusión entre un ser humano
y un ser no humano. Asimismo, como veremos sus poemas “get[s] the reader to enter into the
poem as if it were the reader’s environment of living.” (Buell, 2005: 50). Como sucede con di
Giorgio, en algunos poemas implican la emoción y los sentimientos frente a la pérdida cultural de
las etnias indígenas y recientemente a las pérdidas ecológicas en América Latina. Sostienen
asimismo denuncias sociales con respecto a temas candentes de la historia democrática
latinoamericana, desde Los Hijos de la Plaza de Mayo, pasando por la extinción de los Selk’nam
y de las etnias indígenas; las catástrofes e inminentes riesgos ecológicos planteados por las grandes
empresas mineras en Chile o la inmigración en Nueva York. El trabajo de Vicuña establece un
monólogo contestatario. Dicha interpelación se constituye por una respuesta fenomenológica, un
acto de intervención territorial que alude a las prácticas orales y a menudo no requiere de soporte
escrituitario. De su trabajo se deducen temáticas de globalización y la crisis medioambiental y
asimismo problemas urbanos de Manhattan. Su poesía fenomenológica es tangible y plantea una
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espacialidad. Implica asimismo “a surface contact with the world, a permanent rootedness within
it” (Merleau-Ponty, 207) .
Dichas instancias se dan a conocer desde su primer poemario SABORAMI, una especie de
diario visual, que fue publicado en Inglaterra en 1973. Asimismo, se evidencia en
Precario/Precarious (l983). Ambos remiten, entre otras cosas a lo efímero e inefable de la
naturaleza. Tras estas dos publicaciones vinieron Luxumei o traspié de la doctrina (l983),
Palabrarmas, El Imaginero, (l984), QUIPOem, Samara, (l987), La Wik’uña, (l990), Unravelling
Words & The Weaving of Water, (l992), I tu,Tse-tse, (2004). En Spit Temple, (2012) que
constituye una selección de sus actuaciones editada y traducida por Rosa Alcalá. Ésta transcribe
sus presentaciones orales lo que refleja diferencias entre sus presentaciones y sus poemas
publicados.
Los poemas de Cecilia Vicuña integran en sus actuaciones el lenguaje gestual en una
dialéctica alternativa que remiten fundamentalmente a la espacialidad reconociéndose una
constancia fenomenológica. “Muchos poemas de Cecilia Vicuña hablan del cuerpo y de la
naturaleza: si aquí ambos se asimilan, en otros se vuelven una constante las comparaciones,
referencias y hasta una voluntad casi panteísta de integrarse en ella” (Bianchi, 94).
Me he propuesto incorporar a Vicuña en este trabajo por cuatro razones. Primero: su
poesía, e incluso su trabajo poético temprano alude a una interrelación sensoria implicando un
todo natural que invoca una interrelación de todos sus participantes (Buell, 2005: 50). Segundo,
si bien es cierto sus poemarios plantean una temática denunciatoria, El efecto producido es
sostenido no solo por la ilusión sino que por la manifestación concreta de prácticas culturales que
no imita sino a las cuales apela para pronunciarse a través de storytelling. Vicuña deconstruye de
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este modo saberes occidentales para transmitir un principio medioambiental pronunciándose a
través de actos orales. La poeta “teje” un entramado sensorial. Sus presentaciones amplían y
potencian el efecto de sus poemas evocando las fuentes primigenias de oralidad (Pacheco, 63)
reconstituyéndose cada vez que la poeta los trae a vida. Su trabajo constituye un mensaje ético de
alcance polivalente (Niño, 110). Tercero, su trabajo constituye “a especial kind of natural
ensemble, where drama and story are not the issue, when emotion is subordinate to the
presentation of the aggregate relations of all participants,” (Buell: 2005, 50). Sin embargo, al
igual que la poesía de di Giorgio con respecto a temáticas concomitantes, la emoción y el drama
en ciertas instancias prima por sobre la interrelación entre todos sus participantes.
Cuarto, desde sus primeras incursiones poéticas, el arte de Vicuña estaba desde entonces
vinculado con la fenomenología de la naturaleza. Julien Lynd examina una fotografía (1966)
remite a sus primeras instalaciones: una marca en la playa de Con Con realizada cuando Vicuña
era parte del colectivo “Tribu No” que consiste en diseños abstractos en una playa donde el río
Aconcagua desemboca en el Océano Pacífico. Esta imagen visual constituye una intervención
sensorial. El resultado es una pieza efímera: un dibujo en la arena que es borrado por el mar. La
poeta sostiene esta imagen que remite a las etnias desaparecidas y a lo efímero de su paso,
además de su constante y fehaciente huella en el mundo. Esta imagen “desaparecida por la
marea, solo las fotografías permanecen” (1988) constituye una alteración sensorial al paisaje.
Alude asimismo a la extinción de las etnias indígenas latinoamericanas. Sostienen un mensaje de
la transitoriedad.
El aspecto medioambiental del trabajo poético de Vicuña implica una restitución del
territorio como dominio creativo. Lynd reconoce esta característica temprana de Vicuña. “In the
mid-sixties Vicuña was altering landscapes, disrupting cityscapes, and mining the pre
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cariousness of language to produce new forms of socially engaged art.” (1588).
Su “environmental poetics” (Buell, 1995: 50) a menudo constituye como una respuesta a
los procesos sociales y políticos, remitiéndose a la responsabilidad humana. Asimismo, integra
las prácticas culturales primigenias remitiéndose a una multisensorialidad. Magda Sepúlveda
reconoce en su trabajo aspectos que fueron en un principio calificados de “contra canónicos”. Ya
en 1971 Vicuña realizaba instalaciones que unían la poesía a la labor plástica desde una
perspectiva diferenciada trascendiendo los sentidos de la vista y la audición incluyendo el tacto y
el gusto, como lo fue su instalación de hojas secas en una exposición chilena curada por Nemesio
Antúnez. Esta instalación titulada “Salón de Otoño” “ironizó aspectos canónicos asociados con
el museo” (112), introdujo el sentido del sabor sirviendo “una torta de mil hojas”: la visión, el
tacto y el sabor se remitían a “un arte vivo y por tanto, un arte que perezca” (113). Se reconoce
en su trabajo un arte fenomenológico que se iguala, de este modo, a la naturaleza. Se reconoce
asimismo un reconocimiento oralidad como saber cultural.
Lynd interpreta este planteamiento como un acto que remite a las estrategias de
resistencia indígenas.
Far from a mere celebration of the beauty of indigenous aesthetics, her references
to weaving evoke the subordinated yet persistent cultural practices of Amerindian
communities. The writing of poetry finds parallels in the semiotics of weaving, a
textile textual practice that alludes to the unspoken, unwritten stories of women
and of the indigenous. (1590)

Bianchi, por otra parte, resalta el dinamismo del trabajo de Vicuña reconociendo, además
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de aspectos feministas varias otras vertientes en su producción total. En un exhaustivo análisis de
sus poemarios, rescata la complejidad, las imágenes concretas que aluden a un primitivismo y a
la oralidad desde principios de su trabajo allá por 1960 (92-94).
A diferencia de di Giorgio, Vicuña no creció en predios rurales. Su trabajo, al igual que la
ficción de Luis Sepúlveda está basado en testimonios indígenas, evocando las quipus ancestrales,
las redes de interconexión visearles que la aúna irrevocablemente a la cosmovisión indígena y a
las fuentes primigenias relacionadas siempre al “universo oral de América Latina” (Pacheco, 60).
En este sentido, Pacheco explica “A pesar de que para 1492 existían en lo que vendría a ser
América Latina una serie de recursos de registro visual de la información (las estelas mayas, los
quipus andinos), aquellas colectividades estaban aún regidas por una matriz cultural de oralidad”
(60). En sus lecturas, puede que Vicuña apague la luz, imposte la voz, agite collares de conchas,
o haga puntuaciones con la respiración. “Todo para enmarcar su poesía en la idea del rito, la
ofrenda y la ceremonia como recuperación de maneras arcaicas de darle sentido a las palabras
(Donoso, 1). Dicha manifestación de su trabajo plantea una sensibilidad diferenciada.
En Spit Temple, Rosa Alcalá reconoce el planteamiento multisensorial y oral de Vicuña
como un bloque indisoluble: “One could easily argue that that Vicuña’s performances are, in
many ways, her definitive works, and are at the very least key to understanding her work as a
whole” (13). La misma Vicuña explica su interdisciplinaridad de su trabajo “Lo que hago son
cantos, performances, instalaciones, escrituras, libros, esculturas; osea, mi trabajo es
completamente multidimensional” (Quezada y Villarroel, 1). Dicha característica conlleva a una
quinta razón. Vicuña se constituye como storyteller a través de lo cual ella misma se encarga una
y otra vez de devolverles la vida” (Alcalá, 13), de este modo lo ambiental de su trabajo termina
por sostenerse por sí solo cada vez que es manifestado.
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Los aspectos ceremoniales del trabajo de Vicuña plantean una sensorialidad, una fusión
de disciplinas. En“Retrato Físico”, publicado en SABORAMI y en Luxumei traspié de la
doctrina, la hablante poética se funde con la flora y la fauna asumiendo un mundo en el cual
todos los elementos vivos se mantienen en participación.
Tengo el cráneo
en forma de avellana
y unas nalgas festivas a la orilla
de unos muslos cosquillosos de melón.
Tengo rodillas de heliotropo
y tobillos de piedra pómez
cuello de abedul africano
porque aparte de los dientes
no tengo nada blanco
ni la esclerótida de color indefinible. (Vicuña: 2003:1)
Este poema alude una fenomenología. Mientras la piedra pómez y los muslos
cosquillosos transfieren la sensación de tacto, el melón sugiere el sentido del gusto. Asimismo, la
hablante poética se constituye como un ser híbrido puesto que ocupa diversos estamentos de la
naturaleza a través de autodefiniciones. Asimismo alude una actitud libertaria frente a las
dictaduras visuales que proponen una superioridad racial. Esta fusión con frutas (melón), árboles
(abedul africano) minerales (piedra pómez) plantea una ruptura con los límites y rompe con la
idea de la naturaleza como otredad. Así leemos:
Cada noche
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me sale una espalda adyacente.
Soy de cuatro patas
preferentemente,
las ramas
me saldrán por la piel,
estoy obligada a ser
un ángel con la pelvis
en llamas. (Vicuña: 2003:1)
Evidentemente, las “cuatro patas” y las “ramas” reflejan una fusión. Según Bianchi, Vicuña
“identifica varias partes de su cuerpo con elementos naturales” (93). Esta capacidad para asumir
diversas identidades no humanas la vincula a estrategias primitivas “donde las imágenes
concretas suplantarían las ideas abstractas” (93).
En QUIPOem, The Precarious, Vicuña vuelve a combinar poemas y fotografías
invocando estrategias orales celebrando las producciones culturales extintas en las Américas
utiliza para ello a los quipus, o nudos de intercomunicación oral atribuidos a los quechuas.“I
called it arte precario knowing that art had begun in me” (Vicuña citada por Alcalá, 55). Se
deduce de su trabajo, “The Precarious” o “Lo precario” “Fluidity, clarity and fragility as well as
a sense of change (Catherine de Zegher, 11). Uno de sus poemas que forma parte de esta serie,
titulado “The Resurrection of the Grasses” plantea la constancia de los pastizales, las
asociaciones semánticas de una actividad de “resurrección” evocando la tenacidad de la materia
energética para reconstituirse y regenerarse que ella alude como “resurrección”. En un poema
que remite al estilo de Walt Whitman, la poeta interpreta desde tres perspectivas el ciclo de la
naturaleza que en el poema se interpreta como resurrección.
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To be erect
again,
greening

Waves
of grass
blades
blades
surfing
from the
dead streams
resurrect!
Surgere
sub + regere:
to lead
lead the
greening upright!
growth, green&grass
originally had the same root:
ghre (Vicuña: 1992: 7).
De este fragmento de su poema se deduce una imbricación de términos lingüísticos asociados a
las plantas que aluden a un mismo fonema: gr (“growth”, “green” y “grass”). Dicha traducción
que poco a poco se va diluyendo en una imagen sonora de las pisadas del hombre sobre el pasto.
Asimismo interpretan la imagen desde una cosmovisión Nahuatl.
Así leemos:
Once I dreamt of a form of poetry created by
the sound of feet walking in the grass
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in Nahuatl, poetry, xopancuicatl, is a celebration of life and cyclical time: the
poem and the poet become a plant that grows with the poem; the plant becomes
the fibers of the book in which the poem is painted…” (Eliot Weinberger)”
(Vicuña: 1992: 7).
Estas plantas del aire, enredadas con bolsas plásticas provocan la disonancia visual de elementos
ajenos que intervienen en la capacidad resucitadora de estos elementos. En la conclusión de su
poema, leemos:
collected all
around waterways
in Brooklyn,
Manhattan, Chile
and the Bronx
the land grasses
and the
cochayuyo
seaweed
are intertwined
with plastic
nets
resurrect! (Vicuña: 1992: 8)
De este universo poético se deduce una interrelación de todos sus participantes (Buell,
2005: 50). “The resurrection of the Grasses” asimismo remite a temáticas universales Walt
Whitman y a los planteamientos poéticos de Octavio Paz quien y en el Segundo Testamento del
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Evangelio (invoca una resurrección).
A pesar de que este trabajo no sostiene una multisensorialidad, es evidente que se deduce
como una poética medioambiental nutrida por la estancia de la poeta en estos tres territorios en
Manhattan, en Chile y en El Bronx. Sus vivencias territoriales han modelado su impronta
(Lopez, 1989: 65). A pesar de que no constituyen necesariamente escenarios naturales, los
elementos bióticos que menciona los pastos territoriales y las plantas de cochayuyo están sujetos
a una misma circunstancia medioambiental: están siendo imbricadas por redes de plástico.
A diferencia del poema anterior que involucra a tres territorios, “Los precarios” son
instalaciones sensoriales que se remiten a lo táctil. Se constituyen por medio de artefactos
de“Scraps of stone, wood, feather, shells, cloths and other human-made detritus are gently
yuxtaposed” o (Zegher). La sensibilidad de Vicuña la lleva a realizar una elección para escoger
cuáles elementos conforman sus “precarios”. La propia Vicuña explica la sensibilidad
diferenciada explicada por Lopez (1989: 64, 65) que guía este acto que ella misma describe
como una fuerza, un deseo de expansión constituyéndose asimismo como un mensaje de
economía cultural. “They begun as a form of communing with the sun and the sea that gave me a
lot of pleasure and a lot of strength”. Según Alcalá, los pequeños artefactos se constituyen como
un centro para sus instalaciones. “Poetry inhabits certain places where the cliffs need only certain
places to bring them alive. Two, three lines, a mark, and silence begins to speak” (Vicuña citada
por Zegher, 9).
Este diálogo sensorial y fenomenológico establecido por medio de su poética, busca
evadir, desde su expresión, estructuras de dominación. “Yo los busco porque me alimentan.
Juegan una función interna que consiste en reconocer en mí una manera de conocimiento que
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existe, que nadie sabe exactamente de qué se trata, pero que es claramente real” (Cecilia Vicuña
citada por Claudia Donoso, 45). La misma agrega años más tarde, “even though so much of the
culture has been destroyed through colonialism, people still hear the chants of water, the songs of
the animals, the whispers of the Earth” (Vicuña, citada por Alcalá, 52). En "¿Critica cultural en
América Latina o estudios culturales latinoamericanos?" Ana del Sarto ayuda a explicar la
yuxtaposición de lo medioambiental, lo transnacional y local relacionado directamente con
estrategias de oralidad: “La diferencia yace no en una localización geopolítica sino en los puntos
de partida epistémicos distintivos desde los cuales cada proyecto o práctica se construye para
“transformar críticamente lo real”. (71)
En un poema sin título de la sección “Precarious 1” de Unravelling Words and the
Weaving of Water, Vicuña presenta y explica su poética de la siguiente manera:
And I devoted my life
to one of its feathers
to living its nature
being it understanding it
until the end
Reaching a time
in which my acts
are the thousand
tiny ribs of the feather
and my silence
the humming the whispering
of the wind in the feather
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and my thoughts
quick sharp precise
as the non-thoughts
of the feather. (1992: 3)
En esta introducción, la hablante poética se fusiona progresivamente con una pluma, la que no
constituye un elemento natural, sino más bien un elemento natural deshechado por la naturaleza.
Este detalle transmite una temática recurrente de Vicuña, la transitoriedad de la materia y la
energía y por asociación, la transitoriedad humana, la desaparición de los grupos étnicos. Para
explicar su arte, Vicuña lo compara al susurro del viento. Dicho detalle nos remite al viento
pasando por las hendiduras de la pluma, haciendo un ruido lo cual evoca una imagen auditiva
que asimismo incorpora el sentido del tacto. La pluma, elemento natural de deshecho sintetiza la
expresión de Vicuña que va minimizando sus palabras e incrementando los actos. Hugo Niño
reconoce este “tipo de acto” como un modo de expresión que comprende una filiación oral e
intervenciones extraverbales. Esta forma de expresión es un acto contestatario frente a la
homogeneización ejercida por medio de la letra por el cedazo colonial (109-113). Se deduce del
trabajo de Vicuña, citando a Pacheco, una poesía en la cual “la oralidad es entendida más bien
como una particular economía cultural capaz de incidir de manera sustancial no solo en los
procesos de adquisición, preservación y difusión del conocimiento, sino también en el desarrollo
de concepciones del mundo y sistemas de valores” (60) y, citando a Niño “una fuente de capital
pragmático, estético y ético de alcance polivalente” (110). Vicuña asimismo, reconoce una
interrelación que la integra a ella. Se borra el horizonte entre un observador y un observado. Se
fusionan los agentes humanos y no humanos. Se sugiere como un demiurgo de un universo, un
“todo natural” en el que todos sus participantes se interrelacionan por igual (Buell, 2005: 50).
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Esta interconexión es aludida en el siguiente poema “Aguará”. Su trabajo, que forma
parte de los poemarios La Wik’uña, (l990) y UnavellingWords & The Weaving of Water, (l992),
presenta una fusión entre elementos humanos y no humanos. En este poema Vicuña se centra
sostiene un universo. Este poema constituye asimismo un gesto celebratorio, implicando
emociones. La multisensorialidad de un territorio desértico revela una interacción constante entre
sus participantes. Su poema “Wik’uña y el aguará”, se centra en la actividad intensa que
manifiesta este animal canino oriundo de esta zona bioregional y en la interrelación con la
hablante poética quien lo percibe desde diferentes ángulos sensoriales:
Zorrito de piel eterna
Aguará
Tú eres mi casa
y cintura
Mandra raposa
Chilla añás
Trayendo
andas visiones
Y en la cola
te revolotean aviones
Mosca a la miel
color al pincel
Golpe
al claro
Brillo
al oscuro
Manda el contorno
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vive el compás
Ojo umbral
verde vitral
Salta el salmón
cobalto chillón
Zorro de ver
Wari y Nazca
vuelve a comer
Entra al templo
pórfido quartz
Ollanta y tambo
la entraña más
Germina la puerta
Poroto cuadrado
de sacro ser
Lento el zarpe
Olisquea la huella
Del templo
a la tela
Pinturea la cola
y quien alcanza
La zorra entereza
de tu cabeza
Deslumbra entrepierna
Curva recién
Nacida
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Visión vuelta
a la vida (1992: 90-92)
En este poema podemos ver que tanto el aguará como el hablante poético comparten una
fenomenología facilitada por el territorio. Por medio de retazos de imágenes que se concentran
en su actividad fenomenológica, la hablante poética se sitúa dentro del espacio territorial del
animal conformando un mundo compartido. Como consecuencia, los seres dentro de este
universo tienen el mismo espacio participativo (Buell, 2005: 50). La poeta describe cada
movimiento evidenciando un distanciamiento. Sin embargo el verso: “Tú eres mi casa/ y cintura”
remite a una fusión.16
La hablante poética nombra el territorio, (Wari y Nazca), relacionándolo a una toponimia
y la articulación precolombina de este territorio. La hablante poética se remite a una serie de
imágenes multisensoriales: “Mosca a la miel” se remite al sentido del gusto, “color al pincel” se
remite al sentido de la audición (el gusto). “Golpe/al claro” contrasta con “brillo/al oscuro”
remitiéndose al sentido del tacto y al sentido de la visión. Mientras que “salta el salmón” alude
un territorio dentro del cual se alude una interrelación.
A modo de storytelling, la hablante poética alude una interrelación explicada en detalle
por Lopez: “Stories do not give instructions, they do not explain how to love a companion or
how to find God. They offer, instead, patterns of sound and association, an event and image.
Suspended as listeners and readers in these patterns, we might reimagine our lives” (1995: 13).
Asimismo, este poema constituye un mundo “todo natural”, como Buell sugiere. A diferencia se

La expresión “a mi cintura” es mencionadaen un poema mapuche de Leonel Lienlaf en relación a Galvarino,
cacique ajusticiado por los españoles durante la colonia. El poema clama “cortaron su cabeza/...y su cabeza me la
amarraron /a la cintura” (Lienlaf citado por Lucía Guerra, 9).
16
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impone la interrelación sinergética de todos sus participantes (2005: 50). Se revela un vínculo y
un intimismo fenomenológico y cariño. La emoción por el territorio y sus componentes es
evidente. Dicho mensaje es aludido por el siguiente verso con el que la hablante poética interpela
al Aguará: “Tú eres mi casa/ y cintura”. Esta omnipresencia de relaciones territoriales un efecto
de asombro o vértigo entre los lectores una “pervasive truth of those relationships we call ‘the
land’” (Lopez, 1989 : 65) plantean una armonía, un efecto arrasador que funciona como sentido
emergente de autoridad local.
Dicha sensibilidad es asumida por Vicuña dondequiera que va. En una entrevista grabada,
la poeta comenta de su encuentro con Borges: “I could see his body trembling like a wind”.
Cuando se le pregunta cómo sabe si un determinado texto es un poema, Vicuña vuelve a aludir a
Borges y a su interpretación sensorial de un poema. “Somebody asked him, How can you tell
that a poem is a poem? You know you are in the presence of the poem is when you are in the
presence of the sea” (citada por Sullivan).
Tanto di Giorgio como Vicuña presentan convergencias y divergencias. Sus experiencias
de infancia constituyen la impronta de di Giorgio quien se pronuncia desde una “ruralidad
experiencial” (Pacheco, 63). Entretanto, Vicuña da cuenta esta sensibilidad diferenciada,
planteada por su experiencia territorial y transnacional. Es importante mencionar que mientras di
Giorgio vivió toda su vida en Uruguay, Vicuña ha vivido gran parte de su vida en Nueva York
manteniendo, sin embargo, un vínculo de intimidad con Latinoamérica y sus procesos políticos y
sociales. Di Giorgio se mantuvo ajena a estos procesos.
Ahora bien, mientras di Giorgio sostiene su comarca de la infancia como espacio
fenomenológico, Vicuña se remite las cosmogonías indígenas. Este abordaje no letrado por

269

medio de poemas, instalaciones y performances que ponen al manifiesto una oraliteratura (Niño,
109-110) remiten este modo un mensaje contestatario en relación a diversas problemáticas
políticas y sociales. Su trabajo fundamentado en la oralidad, traído a la vida en diferentes
espacios y salas de museos de patios de universidades contrasta con el de Di giorgio quien recrea
eventos utilizando la impronta de su niñez aludiendo a su experiencia preletrada y sensorial,
cuyo resultado es percibido como poesía medioambiental. Vicuña invoca al territorio con la
intención preconcebida de denuncias. Constituye un acto de voluntad el cual un mensaje
medioambiental transmite por medio de estrategias orales. Di giorgio utiliza la palabra escrita
para transcribir una fenomenología; Vicuña recurre a las imágenes, a artefactos que encuentra de
los que se sirve para articular un mensaje medioambiental. Es evidente que ambas poetas evocan
sentimientos dentro de sus universos poéticos dentro de los cuales coexiste lo medioambiental y
lo emotivo.
Es importante considerar que tanto di Giorgio como Vicuña han escrito poesía que
abarcaron varios decenios. El trabajo emergente de Lienlaf, poeta mapuche al cual me apresto a
analizar a continuación es reciente en comparación. A diferencia de di Giorgio, quien siempre
escribió en español y a diferencia de Vicuña que integra varias lenguas nativas e incluso el inglés
dentro de su trabajo creativo, Lienlaf ha escrito desde su niñez en su idioma natal mapudungun,
siendo Raúl Zurita el editor de su primer trabajo traducido al español.
Sus publicaciones se dieron a conocer en 1990 internacionalizándose durante los noventa.
Fue la propia Cecilia Vicuña quien lo incluyó en la primera antología de poetas mapuches
traducida al inglés, titulada Ül: Four Mapuche Poets junto a Elicura Chihuailaf, Jaime Luis
Huenun, y Graciela Huinaf. Lienlaf obtuvo el Premio Municipal de Poesía de Santiago con el
poemario Se ha despertado el ave de mi corazón publicado en 1990. Ha publicado Pewma dungu
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o Palabras soñadas (2001) y varios poemas en revistas literarias y ha incursionado en otras áreas
del discurso como lo es su aporte a "Etnosemiótica de la literatura oral mapuche" junto a Carlos
Aldunate y Pedro Megge (1992). Además de su segundo poemario, ha trabajado en la creación
de varios discos siendo parte de numerosos trabajos audiovisuales "Mulu-Mapu, Tierra
Húmeda", "Punalka, El Alto Bíobío", "We Tripantu", "WirarinvGrito" y "Quinquen, tierra de
refugio".
Lienlaf, quien nació en Alepue, al interior de Valdivia, en la Región de los Lagos de
Chile forma parte de un grupo de poetas mapuche los cuales una vez publicados, comenzaron a
afiatarse dentro de la poesía chilena presentando diferenciaciones que no están muy delimitadas
debido a lo nuevo del campo, según plantea Hugo Carrasco (2002: 88), Éstas, evidentemente
comienzan a levantar vuelo. Su consolidación constata la emergente huella cultural de un grupo
étnico silenciado y desplazado territorialmente por siglos, el cual hoy ocupa un lugar central en
las pugnas medioambientales y de justicia social en Chile. Conforme se han construido represas
y se han ido aprobando proyectos mineros que ponen en peligro los recursos naturales del país, la
poesía mapuche ha adquirido relevancia. Su poesía no tan solo refleja una cosmovisión
diferenciada iluminando comprensión de realidad incomprendida, denegada y oprimida; devela
asimismo aspectos sociopolíticos, biculturales y medioambientales los cuales constituyen un
campo fecundo de análisis desde varios abordajes disciplinarios.
Es importante diferenciar aspectos bíoregionales de la poesía mapuche que me parecen
pertinentes para mi trabajo. H. Carrasco confina la poesía mapuche a un territorio específico que
comprende “las comunidades rurales de las regiones VIII, IX y X, sobre todo en la IX. Se
distingue así también una poética mapuche urbana en las pequeñas o grandes ciudades de
Temuco, Concepción o Santiago” (1993: 75). La identidad mapuche se constituye como una
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extensión del territorio donde todavía es posible percibir la presencia de sus antepasados y el
cual sostiene su historia. El territorio alberga asimismo la esencia del individuo la cual toma
fuerza colectiva. Dicha contextualización es mejor explicada por Hanz Hernández Benítez a
través de un análisis del pronombre personal:
El pronombre personal que en mapudungun designa al yo es inche, que proviene
de inchen, (‘desde dentro’ o ‘desde abajo’), el cual coexiste con minche (el
minche mapu o las napas subterráneas en que predomina la energía negativa). Por
lo tanto, cuando alguien dice inche, está aludiendo a ‘lo que sube a mí desde lo
profundo, desde mi interior’, o dicho de otro modo, ‘tomo conciencia de mis
demonios y fuerzas inconscientes que también me constituyen’ (3)
Evidentemente, el pueblo mapuche se asume desde el territorio por lo cual su poesía es
esencialmente medioambiental. Por medio de sus ül, o cantos improvisados, que datan desde
antes de la colonia, transmite, sostiene y defiende este principio. No es de extrañarse que sea
procesada por su público como un mensaje ecológico. El trabajo de Lienlaf ha sido analizado
literariamente por Hugo Carrasco, José Bengoa, Iván Carrasco, Stuart Cooke, entre otros los
cuales se han abocado a analizar aspectos postcoloniales, biculturales y etnoliterarios de la poesía
de Lienlaf. Por su parte, el propio Lienlaf busca expresarse y expresar en qué constituye su
trabajo el cual revela varios aspectos pertinentes para la mejor comprensión que dé cuenta de su
complejidad.
Hugo Carrasco, quien caracteriza la poesía mapuche como etnoliteratura la define como
una confluencia de tradiciones culturales llamando la atención que dichas tradiciones se
proyectan desde un contexto histórico. Dichas tradiciones se distancian de los patrones narrativos
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impuestos por las sociedades industrializadas y letradas que conformaron las naciones
latinoamericanas. La expresión de Lienlaf trasciende todas ellas concentrándose en aspectos
fenomenológicos de un territorio el cual contuvo, contenía, conteniendo y seguirá, se espera,
sosteniendo la esencia colectiva de su pueblo. El propio poeta niega la representación pasada por
cedazo nacionalista, que caracteriza la simbología de lo autóctono, desde un ángulo diferenciado
que me parece pertinente discutir en este capítulo. “La cultura mapuche ha sido siempre relegada
a la cosa folklórica y lo que yo hago no lo es” (1994: 4).
Stuart Cooke reconoce lazos entre la poesía mapuche y poética indígena aborigen
australiana basada en especificaciones de pueblos nómades desde un punto de vista postcolonial.
Estas comparaciones entre la epistemología mapuche y la epistemología aborigen australiana
constituye una especie de circuito emergente o “trans-Pacific indigenous poetics” revelando
analogías y convergencias. El acto lingüístico “is a translation of an environment’s pre-linguistic
expression’” (Cooke citado por José Nicholas, 2). Cooke apunta el valor exacerbado del
mapuche frente a este lenguaje y a su conservación. Una similar atención se deduce de su
poética, reflejado por el vocablo mapuche “weupin” o “quien conserva el lenguaje de la tierra”
(2013: 95). Con la excepción del análisis de Cooke, existen pocos trabajos que analicen aspectos
ecológicos dentro de la poesía mapuche. En su gran mayoría su análisis se centra en aspectos
postcoloniales, biculturalidad, complejidad etnopoética.
Evidentemente, esta complejidad etnopoética es recibida por sus lectores como un
mensaje medioambiental. Recientemente, Lienlaf fue invitado a formar parte de un panel de ecoliteratura en las Américas junto a Homero Aridjis convocado por America Society en Nueva
York el pasado noviembre de 2012. Es importante, sin embargo, resaltar que la temática de
Lienlaf constituye aspectos coloniales relacionados con el conflicto de identidad y la denuncia
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política remitiéndose a procesos políticos, históricos y sociales como una respuesta a la situación
mapuche en el contexto chileno actual.
Dichas implicaciones que transmiten su trabajo creativo como un acto de resistencia
cultural no son ignoradas como tampoco lo son sus implicaciones medioambientales. Citando a
David Abrams, Christopher Travis abarca ambas características atribuyéndole a la poesía
mapuche un “animismo sensual”. Asimismo, indica la razón de su poesía: “Because of the
‘invisible landscape’ formed by human experience that creates a permanent and sacred bond
between the people and their place, threats to that place are very real and vehemently resisted,”
(6). En un contexto de resistencia frente a las expropiaciones y al peligro medioambiental. Según
Travis plantea, la vida de los Mapuche ha sido afectada por la construcción de diques, la tala de
bosques, los vertederos tóxicos, las represas las cuales constituyen una afrenta al pueblo puesto
que “Human language is amere extension of the sonorous landscape” (3).
He seleccionado el trabajo de Lienlaf por varias razones. Primero, la poesía de Lienlaf
abarca un “todo natural”. Asimismo, se vincula a una interrelación participativa en la cual
Lienlaf es un demiurgo, un creador de un universo. Sin embargo sus poemas transmiten
asimismo un sentimiento de pérdida por el peligro que corre el territorio, su espejo comunitario y
vínculo ancestral. Ahora bien, como veremos, no por el hecho de que el trabajo creativo
mapuche se extienda más allá de la “nación” y más allá de lo rural, la poesía de Lienlaf deja de
ser ecológica. Cooke reconoce este aspecto, “In his poetry we are able to hear ‘the heartbeat of
things, their soul. What we are arriving at here is a notion of the word as an expressive energy
which, like other energies, travels through, and often without, material forms. (Cooke, 20132014; 95).
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Tanto la temática ecológica como la pertenencia identataria coexisten en el trabajo de
Lienlaf. Mabel García Barrera contextualiza la poesía de Lienlaf desde el punto de vista de la
resistencia. Sugiere asimismo un proceso de transformación epistemológica que devela
estrategias de resistencia cultural que consiste en "reescribir la historia de la conquista y la
colonización en contraposición a la historia oficial" (178). Asimismo, García Barrera se remite a
cuatro objetivos los cuales “en conjunto colaboran con la construcción de un sentido textual de lo
propio que se ancla en concepciones territorializantes sobre lo que es o debería ser la
discursividad –o el intercambio discursivo- en el ámbito del contacto cultural” (32). Dicha
“discursividad territorializante” alude una semiótica diferenciada. Conjuntamente con esta
característica, es evidente en el trabajo de Lienlaf el cual revela como el trabajo de Vicuña, su
temáticas postcoloniales que se yuxtaponen a la temática medioambiental. Como veremos a
continuación, en los poemas de Lienlaf la letra entra en función de su identitataria concreción
territorial. Por ello, no llorar por el territorio por la construcción de diques, la tala de bosques, los
vertederos tóxicos, las represas sería un auto sabotaje. El llanto de este modo remite de este
modo a una comprensión de realidades diferenciada y a su sentido de pertenencia territorial aún
inconcebible por la literatura occidental.
En “WE TRIPANTU” la yuxtaposición temática y ontológica es evidente. Por un lado, el
hablante poético plantea “a special kind of natural ensemble” o un “todo natural” (Buell, 50) y
por otro una voluntad de resistencia aludida por el paso del tiempo. “Hace años/que el canto del
río nos despierta/en este amanecer/y vuelve el sol con sus pasos de gallo sobre los cerros”
(Lienlaf, 2013: 35). Ahora bien, este segmento, por medio del cual el poeta utiliza un lenguaje
figurativo que remite a un dominio común o sentido de pertenencia (Fernandez 40-48: Seitel 6068) entrega rasgos contextuales que interrelacionan los cerros a los gallos, la voz poética no es ya
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uno, sino que se constituye como un ente colectivo reflejado en el objeto indirecto “nos
despierta”. La segunda parte del poema delimita a un grupo específico, una estirpe, un pueblo
que reside dentro de este espacio compartido. La machi, shamana mapuche y su rewe, remiten al
pueblo mapuche, reduciendo esta interconexión: “Sobre el rocío del canelo/mis antepasados
vuelven/ y a orillas del fogón/ la machi escucha/el murmullo del viento sobre el rewe” (2013:
35).
Si bien es cierto, el poema constituye un mundo compartido por varios participantes, es
evidente que este “nosotros colectivo” apela a lo que se interpreta como dos identidades
específicas: el pueblo mapuche y el territorio. En este poema se dan asimismo dos aspectos
fundamentales: la imagen del viento soplando sobre el rewe, o altar mapuche que transmite una
sensación táctil vinculada a la presentación poética de Vicuña (el viento contra la pluma creando
el efecto de murmullo). El viento soplando sobre el rewe que forma un ruido, una vibración. Los
antepasados anuncian su presencia por medio del viento que al tocar el rewe emite un sonido.
Estas implicaciones aluden una multisensorialidad. Dicha interconexión lo vincula con su
identidad y memoria. De no darse primero esta interreciprocidad sensorial, la presencia de los
antepasados mapuche no sería posible.
Como podemos ver a través de este poema, el territorio es un dominio compartido por el
pueblo. Asimismo cumple la función de un anal, de un contenedor de su historia y memoria
colectiva. “Despierten, despierten grita el chucao desde la vertiente. El amanecer el amanecer.
Anuncian los treiles en el valle/ya es hora de cantar junto al agua papay/Ngenko nos limpiará de
los malos sueños” (2013: 35). El llamado a despertar, emitido por los animales autóctonos de la
zona central de Chile: el chucao y los Trelles, los cuales el hablante poético evidentemente
conoce, es emitido por el agua. Como limpiadora madre (papay nos remite a una madre) y su
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espíritu, (ngenko es el espíritu limpiador que reside en el agua) es escuchado por un “nosotros”
diferenciado, identificado y comunitario desde un yo colectivo. Este “todo natural” (Buell, 2005:
50) alude una interrelación participativa entre el pueblo mapuche y el territorio. Esto se debe,
evidentemente, a su cosmovisión alude al territorio y al pueblo mapuche como un bloque
indisoluble.
De su poema “TRANSFORMACIÓN”, por ejemplo, se deduce un todo natural vinculado
directamente con emociones. Como ocurre en la poética de di Giorgio y Vicuña en el universo de
Lienlaf se da la fusión entre la comunidad biótica como se evidencia en el siguiente poema: “La
vida del árbol/Invadió mi vida/comencé a sentirme árbol/y entendí su tristeza/Empecé a llorar
por mis hojas/mis raíces, / mientras un ave/se dormía en mis ramas/esperando que el
viento/dispersara sus alas”. En este poema al fusionarse con el árbol. Ahora bien, el árbol en este
poema llora en un acto emocional. Si bien es cierto, este poema alude a una interrelación
participativa de todos sus agentes (Buel, 2005: 50), “‘a point of great dialogue’—of energies
which travel ‘from the trees to the clouds, to the rain and to the fire of the volcanoes’” (Zurita
citado por Cooke, 95). Este diálogo participativo evoca una empatía y la capacidad de sentir
emociones de otro, en este caso, del árbol. A pesar de que este poema no plantea una temática de
denuncia, es obvio que el acto de fusionarse con una entidad no humana pero biotica y asumir su
peligro constituye un mensaje medioambiental.
Esta carga emotiva inherente al trabajo de Lienlaf transmite, una fenomenología, una
interrelación participativa. Transmite asimismo una carga emotiva que es prioritaria y
concomitante con el arraigo al territorio. Este sentimiento es explicado por Bunkše quien explica
el vínculo territorial de los Inuit a Alaska.
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For the Inuit, arctic home and horizon were unified because they had a profound
and complex functional and emotional relationship to both. For the outsiders that
was not the case. They had a narrow, exploitative interest in arctic landscapes. Or
to put it another way, unlike the Inuit, the visitor’s inner and outer worlds were
not in harmony there. (219)
Utilizando la perspectiva inuit, relegar las emociones en un poema indígena que implica
territorio es imposible. El territorio no constituye una otredad. Este vínculo emotivo el cual no ha
sido del todo decodificado por culturas occidentales constituye una constante. Citando a los
Navajo, Lopez plantea que “Beautyway is, in part, a spiritual invocation of the order of the
exterior universe, that irreductible, holy complexity that manifests itself again a reflection of the
myriad enduring relationships of the landscape” (65). Esta compleja multiplicidad de
interrelaciones fenomenológicas evocadoras de un sentimiento son a menudo pasadas por alto
por las teorías medioambientales. Tanto la emotividad como la multisensorialidad constituyen
aspectos irreductibles en esta poética medioambiental “Se trata de procesos, concepciones y
productos que difieren de manera significativa de los observables en culturas donde se han
arraigado y difundido sucesivamente la escritura, la imprenta y la tecnología comunicacional”
(Pacheco, 60).
En el poemario Se ha despertado la llave de mi corazón, Lienlaf se remite a este “todo
natural” (Buell, 2005: 50) el cual evoca una poética de una comprensión de realidades
diferenciada. En este poema el hablante poético vuelve a lamentar la pérdida de su memoria
ancestral como producto de la desterritorialización de su pueblo y la amenaza medioambiental.
Como Travis sostiene, todos los grupos indígenas comparten temáticas comunes, “from concern
over the environment to alienation in urban settings, a spiritual return to cultural roots, and an
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activist political voice,” (6). Estos lamentos están intrínsecamente vinculados a la
institucionalidad postcolonial y a las políticas neoliberales.
Además del vínculo emotivo por el territorio planteado por Lienlaf y otros poetas
mapuches se dan otras complejidades tanto en su poética como en el trabajo creativo de otros
poetas mapuches. Hugo Carrasco señala que el trabajo del poeta mapuche constituye una
búsqueda constante de los orígenes dentro de un territorio fenomenológico. Lienlaf plantea,
según Carrasco, un horizonte que divide su trabajo en dos aspectos: La primera es la superación
y trascendencia sobre el mundo winka (no mapuche) de hoy. La segunda es reconstituir la huella
fenomenológica planteada por sus ancestros para la cual la escritura se constituye como un
obstáculo (2003: 96).
Es evidente que una ética diferenciada remite a una poética ambiental diferenciada. Tanto
para las comunidades rurales como para los pueblos indígenas de América Latina, el territorio
constituye una extensión primigenia que es más querida de lo que el lenguaje ha querido admitir
y se ha olvidado significar. Al mismo tiempo, su comprensión de realidades diferenciadas
comienza comienza a cobrar fuerza, desmantelando cánones literarios y principios monolíticos
de lo que es y no es literatura. La coyuntura es evidente. Ello explica la contrariedad de críticos
literarios y expertos en disciplinas conforme van emergiendo planteamientos diferenciados que
al ser iluminados desde otras perspectivas terminan por desentrañar una presencia fehaciente y
constante.
Mientras Hugo Carrasco, quien ha trabajado la poética mapuche dos decenios, se dedica a
hilar fino diferenciando los trabajos y los planteamientos de cada poeta. Ivan Carrasco estudia la
poética mapuche dentro de la pluralidad cultural e intercultural. Ambos definen la poesía
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mapuche como un producto cultural que alude lo etnocultural y conforma la etnoliteratura. I.
Carrasco le añade la complejidad que la describe en el presente: “sincretismo inestable y
dinámico, fundado en una serie de tensiones, atropellos, devastaciones, proyectos de
aculturación, crímenes étnicos y ecológicos” (1991:114).
Por precaria que sea la palabra para transmitir este vínculo la poesía se vincula a grandes
rasgos con esta ontología diferenciada que se recibe como un texto medioambiental. Esta
comprensión de realidades diferenciadas sugerida por Bunkše con respecto a los Inuit (Bunkše,
219), por Lopez con respecto al pueblo indígena Navajo (1989: 65) implica el trabajo de Lienlaf.
No debe pasarse por alto que Lienlaf nació y creció en las trastierras, citando a Carlos Pacheco se
evidencia su“ruralidad experiencial”. Sin embargo su vínculo constituye un eco colectivo que
transmite ineludiblemente un sentimiento territorial.
El poema “Pasos sobre tu rostro” plantea esta dualidad emotiva/medioambiental. Se
deduce de este texto tanto la pertenencia territorial como la identidad desterritorializada, además
del lamento por no poder acceder ella lo que nos remite a la búsqueda citada por H. Carrasco
(2003: 96). El siguiente poema “Sobre tu rostro” se remite al territorio como espejo, contenedor
y sostenedor la cosmovisión mapuche. Implica además fenomenología y emotividad.
Madre, sobre tu rostro
con un traje desconocido
apareció el murmullo del agua.
Todos los recuerdos presentes
envolvían ese sonido
y algo me miró.
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Yo era un tronco formado
por miles de caras
que salían de tu rostro.
Por el tronco caminé a través
de cientos de generaciones
sufriendo, riendo,
y vi una cruz que me cortaba la cabeza
y vi una espada que me bendecía
antes de mi muerte.
Soy el tronco, madre
el que arde
en el fuego de nuestra ruka (2010:3)
Este poema, como el poema anterior nos remite a un árbol. Asimismo presenta una fusión en un
universo fenomenológico que alude a una participación igualitaria entre un ser humano y un ente
orgánico. El tronco, fusionado con el hablante poético, conforman un ente nuevo que pasa a
convertirse en un puente espaciotemporal. Este hablante camina a través del árbol o a través de si
mismo por el tiempo. Es terrritorio y contenedor de un dominio común que contiene y sostiene el
arca de la memoria de un pueblo. Tanto el agua como el tronco se constituyen como transmisores
de información transmitida por medio de imágenes sensoriales (los murmullos y las caras).
La ilusión de oralidad se transmite por medio de la evocación de una fenomenología: el
“aparecer del murmullo del agua” evoca una imagen auditiva; las “caras saliendo del rostro” del
tronco evocan a través de la textura, evocan una imagen táctil. El hablante poético “siente” que
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“algo lo mira”. Evidentemente este verso refleja el sentido de la visión sino del tacto. El tronco
“que arde” evoca una imagen táctil: el calor del fuego. De este modo, el lector entra en “a
especial kind of natural ensemble” característico de “environment-poetic” en el cual “emotion is
subordinate to the presentation of the aggregate relations of all participants” (Buell, 2005: 50).
Ahora bien, esta fenomenología se cierne sobre el rostro de la madre. Dicha correlación implica
una dualidad: la madre y el territorio son uno. Esta intimidad planteada por el poeta, se remite a
la comprensión de realidad diferenciada de su pueblo.
Es evidente que el poema sostiene un vínculo emotivo por su madre que es territorio.
Asimismo sostiene un vínculo emotivo con el territorio que es su madre. Dicha emotividad se
deduce de otros aspectos del poema. A través de su caminata “por cientos de generaciones” el
hablante poético va “sufriendo” y “riendo” lo que remite a eventos tristes y a eventos gloriosos
de su historia. La memoria colectiva está condensada en el territorio. Este poema
medioambiental es un acto emotivo y constituye asimismo como un testimonio. “Y vi una espada
bendiciendo y la cruz que cortaba la cabeza y vi una espada que me bendecía antes de mi
muerte” se remite a la historia del pueblo mapuche. La imagen vinculada al catolicismo, evoca la
dualidad de quienes sacrificaron al pueblo mapuche y al mismo tiempo asumieron el papel de
redentores. Evidentemente, este poema medioambiental el cual emerge desde el lugar plantea
tres aspectos funcionando como una poética medioambiental que remite a una comprensión de
realidades diferenciadas y asimismo al testimonio histórico de un pueblo.
Dicha diferenciación incluye otros aspectos como lo es el sueño. En el siguiente poema
es posible detectar una transmisión constante de valores territoriales. La multisensorialidad de
este espacio utópico es evidente en el siguiente poema:

282

EL SUEÑO DE MANKEAN
Hace muchos pasos atrás
(cuando estos años aun no se soñaban)
bajaron mis pies en un segundo.
Bajaron un día
con el suave canto de la brisa
a buscar el beso de la piedra.
Cerca de la madre de las aguas
Me miró la piedra en flor
en el choque incesante de las olas
me abrazó el espíritu.
Acaricié entonces mi corazón
y encendí con fuego mi camino
para vigilar el sueño del sol
y el baile de las estrellas
Mi risa es el sol del mediodía,
mis lágrimas las vertientes
mi dormir es el descanso del amor
y mi despertar la vida de los peces.
Es así mi existir,
es así mi palabra
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y las aguas continúan cantando (2014: 25)
En este universo poético es posible detectar el sentido del tacto: “el beso de la piedra” o “el
choque incesante de las olas” el cual no constituye un abrazo fenomenológico sino más bien un
abrazo al espíritu del hablante poético. Este “abrazo del arrullo del mar” constituye un acto que
alude al sentido del tacto y al sentido de la audición. Este universo o “todo natural” (Buell: 2005:
50) no es fortuito se plantea como un producto identatario colectivo el cual se espera, según
indica el poema, que no sea efímero. El vínculo emocional transmitido por el siguiente verso
“Acaricié entonces mi corazón/y encendí con fuego mi camino”. El poeta espera que esta
dinámica emotiva jamás termine: “Es así mi existir/ es así mi palabra/y las aguas continúan
cantando”.
El hablante poético no se remite al plano fenomenológico sino que extiende esta
interrelación emotiva/sensorial hacia el universo: “Para vigilar el sueño del sol/y el baile de las
estrellas” (204: 25). Dicho aspecto es explicado por el poeta Elicura Chiuailaf: “El primer
espíritu mapuche proviene del azul del oriente, donde se levanta el sol. Esa es la energía que nos
habita. Nuestros antepasados dicen que tenemos un derrotero de estrellas porque somos
habitados por ese azul que es parte del infinito y que cada uno de nosotros tiene que aprender a
conocer. Cuando el espíritu abandona el cuerpo, retorna al azul en el círculo de la vida” (citado
por Villagrán, 1). Evidentemente esta poética medioambiental alude a una “unimaginable
choreographic persona must be that of a second creator, a demiurge of the scene” (Buell, 2005:
50). Sin embargo, en el caso de Lienlaf esta poética ambiental forja asimismo una evidente
“deconstrucción de saberes, mapas culturales y espacios de comprensión de realidades” (Niño,
109).
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El clasificar la poética de Lienlaf dentro de una poética medioambiental requiere ciertas
consideraciones. Según Hugo Carrasco el análisis de su poesía y la poesía mapuche en general
constituye un trabajo que continúa en formación y se dan “algunos aspectos que deben continuar
complementándose y corrigiéndose más adelante (89). Ahora bien, es posible detectar un diálogo
entre las poéticas de Vicuña y Lienlaf. Asimismo es posible detectar paralelos entre la poética de
Lienlaf y la de di Giorgio. En este sentido, el poeta mapuche Chihuailaf explica utilizando un
abordaje evidentemente marosiano “Siento que hablamos desde un país invisible, pero que existe
y sigue pensando que el mundo es un jardín” (citado Villagrán, 1).
Como podemos ver tanto di Giorgio, Vicuña y Lienlaf pueden ser consideradas como
poética medioambiental según los planteamientos de Buell. Ahora bien, Buell explica que en el
caso de la poética medioambiental la interrelación de todos los participantes del universo poético
son prioritizadas a las emociones. En el caso de la poética medioambiental, el factor “especial
kind of natural ensemble”, “drama and story are not the issue” y “emotion is subordinate to the
presentation of the aggregate relations of all participants” (2005: 50), no se cumple del todo.
Evidentemente, en el caso de Latinoamérica la emoción está presente como constante y como
temática concomitante a la temática medioambiental. En el caso de di Giorgio se da el miedo; en
el caso de Vicuña es la emotividad y la ignominia. Por último, en el caso de Lienlaf, es posible
detectar la tristeza, la alegría y el sentimiento de pérdida. Un vínculo sentimental se yuxtapone a
esta “aggregate relations of all participants”. La poética medioambiental en el cual “todos sus
participantes se relacionan por igual” (Buell: 2005, 50) es algo más compleja en el caso de la
poética de América Latina. Involucra un sentimiento territorial.
Para elaborar una poética ecológica de América Latina es preciso abordar aspectos
académicos en relación a la etnoliteratura como concepto (Niño: 110-115) , aspectos
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socioculturales que negocian con el concepto de la ecología dentro de América Latina y aspectos
detallados de cosmovisiones indígenas y estrategias de oralidad las cuales evocan comprensión o
comprensiones de realidades diferenciadas. Por último, es preciso asimismo dialogar con una
ética ecológica divergente que nos remite a políticas diferenciadas. Como Heyd plantea, el
territorio latinoamericano, valorado y económicamente explotado, está habitado en su mayoría
por campesinos e indígenas (224-225). Paralelamente a esta explotación surge un pensamiento
ecológico que no puede en el contexto latinoamericano divorciarse de temáticas de justicia
social. El hecho de que la poética medioambiental latinoamericana sostenga una carga emotiva o
sentimental que la diferencia de la poética medioambiental planteada por Buell no es fortuita. En
este contexto de transmigraciones, global que alude cambios económicos y ecológicos, la
explotación territorial continúa siendo controlada por maniobras internacionales, es imposible no
pensar en la oralidad tan solo como una reivindicación necesaria. Más bien emerge como la
única opción viable.
En este sentido, el vínculo multisensorial que remite al territorio aludiendo un dominio
común y un vínculo sentimental de índole comunitaria se restituye de dos modos: como una
autoridad local y como un acto ecológico de resistencia.
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Epílogo

A través de este trabajo, me he propuesto develar cómo “Tierra del Fuego” y “Cabo de
Hornos” de Francisco Coloane, Balún Canán de Rosario Castellanos y Un viejo que leía novelas
de amor de Luis Sepúlveda sostienen una selva concreta sostenida por una interrelación
multisensorial dentro del territorio selvático instaurando estos y los poemas de Marosa di
Giorgio, Cecilia Vicuña y Leonel Lienlaf como un punto de partida para una literatura
medioambiental. Dicha interrelación sugiere un narrador, storyteller o hablante poético
hermanado con el territorio quien asocia eventos e imágenes multisensoriales e invoca un
lenguaje figurativo revelando un dominio compartido, un sentido de pertenencia territorial y un
origen común. Ambas estrategias de oralidad aluden, en el caso de la ficción a aspectos
sobrecogedores e inesperados planteando, de este modo, un principio prevalecedor de autonomía
local.
Evidentemente la riqueza forestal y minera se concentra en predios rurales y en la selva
por lo cual ambos predios han estado permanentemente sujetos a expropiaciones. La selva,
ocupada por campesinos e indígenas, continúa siendo blanco de explotación colonial, industrial y
hoy global. Dicha dinámica abarca asimismo temáticas de justicia social. Los textos analizados
plantean diversas formas de resistencia transmitiendo una ética ecológica y un sentido de
pertenencia por sincronía vínculo que es paulatinamente asimilado por el lector.
Se deducen de estos relatos personajes que a pesar de que son integrados por el territorio
proyectan en la selva sus valores diferenciados. Evidentemente, Jake, Peter en “Cabo de
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Hornos”, Spiros, Novak, Schaeffer en “Tierra del Fuego” y el personaje histórico, Julio Popper,
además de César en Balún Canán, el alcalde, los cazadores de piel, los peregrinos, los turistas y
los buscadores de oro en Un viejo que leía novelas de amor proyectan en la selva una relación
utilitaria sin asimilar esta sincronía o sin involucrarse sentimentalmente con el territorio. Dicho
aspecto los pone en una periferia recibiendo, de todos modos, el impacto arrollador de la
naturaleza que los absorbe por un principio vital.
Se detectan en estos relatos seres humanos y no humanos que han sido alejados de esta
sincronía por maniobras colonizadoras, industriales o transnacionales. “Tierra del Fuego” da
cuenta del genocidio de los Selk’nam en la Patagonia, plantea asimismo la cacería
indiscriminada de animales autóctonos en “Cabo de Hornos” para satisfascer la demanda de
pieles que proviene desde sociedades industrializadas. Asimismo, se plantea el sometimiento de
los sirvientes quiché realizado para satisfacer fines económicos e industriales como sucede con
los sirvientes quiché de Chactajal en Balún Canán. Por último, se devela el arrinconamiento de
las petroleras contra los animales y los Shuar selva en Un viejo que leía novelas de amor.
El principio de pertenencia se hace evidente. Se deduce del narrador o storyteller de
“Tierra del Fuego” y “Cabo de Hornos”, de la niña-protagonista en Balún Canán y del viejo
Proaño en Un viejo que leía novelas de Amor. Tanto estos narradores como varios de sus
personajes sostienen una sincronía, un sentido de arraigo y pertenencia territorial asimilada por
medio a su estancia en un territorio. Tanto el sentimiento territorial de sus creadores como el
sentimiento de algunos de sus personajes han sido asimilados por medio de su cosmovisión
indígena. Asimismo les han sido transmitidos por medio de prácticas culturales desarrolladas por
medio de la imitación o por medio de una estancia en el territorio. El horror producido en di
Giorgio da cuenta del conflicto entre un mundo fenomenológico y sensorial y un lenguaje
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restrictivo y afixiante. Este sentimiento es detectable de otro modo en los poemas de Lienlaf y de
Vicuña los cuales dan cuenta de una cosmovisión indígena oriunda de Latinoamérica la cual
revela a través de lazos culturales primigenios arraigados al territorio, tanto prácticas como una
cosmovisión diferenciada de la occidental.
La fenomenología del bosque fluvial del sur de Chile, de la Selva Lacandona y de la
ribera del río Nangaritza de la amazonia ecuatoriana da cuenta de un territorio distintivo y
mordaz que diverge del vilipendiado paisaje en peligro por parte de los discursos paradigmáticos.
La narración se encarga de develar a los personajes en sintonía con el territorio a partir de una
interrelación concreta. Es evidente que en “Tierra del Fuego” tanto Schaeffer como Novak
alcanzan una relativa sintonía que descartan al encontrar una fuente natural de pepas de oro. El
relato narra cómo en períodos de supervivencia saben llevar el territorio. Sin embargo, es
evidente que esta interrelación y consciencia de ella es descartada en cuanto vuelve el ánimo de
lucro a subyugarlos. En Balún Canán, esta sincronía se evidencia a lo largo de toda la novela por
medio de la perspectiva de la narradora la cual nunca deja de contar desde un principio de
pertenencia que la acompaña incluso cuando están de vuelta a Comitán. Dicha pertenencia,
asimilada de su nana alterna con los prejuicios que la niña asimila de su familia. Por último, Un
viejo que leía novelas de amor da cuenta de cómo Antonio José Bolívar Proaño logra desarrollar
esta sintonía la cual termina constituyendo, a pesar del intenso aprendizaje, un camino a medias.
Los Shuar le señalan que él es como ellos pero nunca será uno de ellos. El principio “de día el
hombre y la selva, de noche, el hombre es selva” (45) nunca le pertenecerá del todo.
Este sentido de pertenencia constituye un camino de tierra que conduce dentro de sus
recovecos un principio de ordenamiento que alude una sintonía territorial planteada por un
narrador o storyteller. Su modo de contar la historia involucra multisensorialidad y lenguaje
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figurativo aludiendo un origen común y un sentido de pertenencia.
Dicho aspecto multisensorial de narrar está presente en la poesía de Marosa di Giorgio,
de Cecilia Vicuña y de Leonel Lienlaf. El abordaje de su poética se desentiende de la perspectiva
visual del paisaje desde una otredad trascendiendo hacia un universo diferenciado,
interrelacionado y distintivo el cual constituye, citando a Buell un “todo natural” (2005: 50). Al
abrir las esclusas a una fenomenología, el lector accede a un lenguaje reconfigurado. El universo
poético se constituye a partir de alusiones sensoriales y personificaciones contextuales como
instrumento ecologizador. Este atajo universal y sintético que Carlos Pacheco alude como
“economía cultural” constituye un acceso desde un tramo menos accedido y menos asequible y
por ello más significativo como articulador de un orden vital. Dicho mensaje, que se evidencia
en toda su extensión en los poemas de di Giorgio se presenta por medio del horror, en Vicuña, a
modo de apelación y en Lienlaf, se presenta el sentimiento de pérdida. Al aferrarse a las
narraciones occidentales desde un prisma religioso, patriarcal que ilusoriamente protege es
interferido por una territorialidad sensual, emerge en di Giorgio el miedo a lo desconocido de
una fenomenología que siempre ha estado allí y que es dificultoso enfrentar. La
multisensorialidad de Vicuña, mantenida por decenios en su poética, apela a una asimilación de
prácticas orales primigenias a modo de subversión de improntas narrativas. El efecto de su
trabajo se confunde con su tono contestatario. Son evidentes los sentimientos frente a
problemáticas de justicia social. Por último, Lienlaf se plantea a partir de su propia identidad y
cosmovisión para instaurar un pensamiento ecológico que no distingue un horizonte entre
territorio e identidad. Lienlaf se sostiene en este vínculo colectivo y primigenio para aludir la
desterritorialización de su pueblo mapuche por parte del colonialismo, la industrialización y en
este último tiempo, por parte de agricultores, madereras y proyectos hidroeléctricos que han
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desplazado a su pueblo. Tanto en la poesía como en la ficción, citando a Niall Binns, la voz
poética “retoma su función remota, primigenia de estar” (18).
No es de extrañarse que a principios de siglo Francisco Coloane haya detectado esta
interreciprocidad teniendo la audacia de circunscribirla, por críptico que pareciera su tratamiento
del tema. Después de todo buscaba revelar a la luz de este principio sistémico, sintético que
aludía a una prevalecedora sintonía los estragos de una industrialización, de la fiebre minera y
ganadera que arrasaba Tierra del Fuego. Su protoecología es evidente. La poesía y la ficción
siempre han ido un paso más allá.
Este análisis de relaciones multisensoriales ha requerido enfoques interdisciplinarios para
acceder de este modo a su prevalencia y otorgarle a Francisco Coloane el lugar que le ha
correspondido siempre dentro de la ecoliteratura, dentro de la literatura latinoamericana y
mundial. Asimismo ha servido para clarificar lo que se ha confundido entre tanto vertedero
narrativo, tanta coyuntura histórica y hegemónica. Mientras Kate Soper ha ayudado a dilucidar
cuántas naturalezas existen en el mundo y cuan diluido se presenta el concepto “naturaleza” en
nuestros días, Gayatri Spivak ha ayudado a distinguir una naturaleza subalterna que finalmente
puede expresarse por medio de la ecologización del lenguaje. Homi Bhabha ha contribuido a
articularlo desde un tercer espacio, que emerge en este caso, como plantea Walter Mignolo de los
problemas que el colonialismo no ha podido solucionar. Dichos argumentos aluden a una
ecoliteratura latinoamericana irrevocablemente diferenciada de otras ecoliteraturas de otros
confines literarios. Asimismo, a los argumentos ecocríticos de Ursula Heise, Cheryill Glotfelty,
Lawrence Buell, Niall Binns, Patrick Murphy, Graham Huggan y Helen Tiffin, David Abrams,
Barry Lopez y Maurice Merleau-Ponty han contribuido a sostener este análisis revisionista para
acceder principios ecológicos manteniendo el horizonte y permitiendo que pueda plotearse el
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mensaje vital que transmite la fenomenología territorial. Promueve asimismo una aproximación
holística para un principio medioambiental que sería inteligible por medio de un abordaje
multidisciplinario.
Para abordar el tema de la ecoliteratura de América Latina, desde los estudios rurales, al
poscolonialismo, a la ecología profunda, a la geografía, al naturalismo, a la antropología y a sus
ramas, a la etnoliteratura y a la toponimia se ha puesto al manifiesto el vínculo entre este sentido
de unidad y coherencia multisensorial que transmite una ética medioambiental. Puede que aparte
de ecologizar el lenguaje, la ecoliteratura pulverice las certezas de las disciplinas que no
constituyen como suficientes para explicar este vínculo multisensorial primordial.
Evidentemente, se deducen de estas definiciones conceptos que se yuxtaponen y se
complementan. Según Pacheco y Bunkše para sentir el paisaje y desarrollar un sentimiento que
trascienda lo estético es preciso acceder desde una multisensorialidad. Tanto Bunkše como
Lopez y Pacheco concuerdan en que este abordaje multisensorial es facilitado por storytelling o
narradores que aluden esta interreciprocidad al contar historias por medio de patrones asociados
a esta multiplicidad. Niño sostiene que el etnotexto alude estas y otras prácticas de oralidad que
se incorporan a través de varios modos y estrategias a lo que este denomina etnotexto como
modo de expresión. Entretanto Pacheco y Nauss Millay sostienen que la oralidad constituye una
estrategia que han estado utilizando muchos escritores durante el siglo XX. Pacheco, por su
parte, se refiere a las culturas griegas y helénicas como antesala de esta oralidad y se remite a
ciertos escritores latinoamericanos que crecieron en las trastierras que la incorporaron una forma
de narrar territorio desde una “ruralidad experiencial”. Este abordaje, cuyo fin práctico según
Pacheco incide en la “adquisición, y preservación del conocimiento” (59) el cual constituye,
según Niño “una fuente de capital pragmático, estético y ético de alcance polivalente” (116).
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Según éste último, el equilibrio ecológico, constituye una parte integral en sus cosmovisiones a
través de las cuales se reconoce el principio fenomenológico de una selva, ofreciendo soluciones
pragmáticas para la sociedad moderna histórica y enfrentando a la sociedad histórica moderna a
un conflicto de racionalidad que hasta ahora no ha sido del todo abordado (115).
Evidentemente, a juzgar por la poética analizada, nos encontramos con abordajes que
sostienen un vínculo eminentemente emotivo que se desprende de las directrices planteadas por
Buell para un texto medioambiental. En los relatos de ficción es evidente que se incorporan otras
temáticas como lo son, en el caso de Coloane, la industrialización y el advenimiento de las
prácticas ganaderas las cuales arrasaron con los indígenas, las expropiaciones en Chiapas en el
caso de Castellanos y el advenimiento de las petroleras, las madereras como grandes
interventores de la selva, en el caso de Sepúlveda. Ello plantea un vínculo directo entre la
colonización, la globalización y aspectos de justicia social planteados por Heyd en su definición
de una ética ecológica para América Latina. Pacheco plantea un “sentimiento internalizado” que
alude una vivencia infantil sensorial y no racional (los sonidos y sabores, los olores, texturas y
colores)”. Estas “proyecciones de la experiencia directa” emanan de sus improntas preletradas
(63). Aunque la ruralidad experiencial y la oralidad a partir de culturas primigenias constituye un
elemento facilitador de una transmisión de valores medioambientales diferenciados, mi
argumento, citando a Lopez, es que una perspectiva multisensorial se plantea a partir desde una
sensibilidad, una impronta distintiva (1989: 65) labrada por la estancia en un determinado
territorio. Esta huella ineludible se aloja en la consciencia cada vez que ser humano que visita o
permanece en un territorio y se sintoniza dentro de esta interrelación como es el caso de
Sepúlveda y Vicuña quienes se remiten a estos principios primigenios para plantearse cada uno y
desde su propia sensibilidad apelando a estrategias de oralidad.
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Soper plantea en relación a la proyección occidental de una naturaleza apreciada que un
abordaje estilístico y celebratorio no siempre remite a un sentido de arraigo, sino más bien a un
sentido de otredad (2011:1-11). Una naturaleza vivenciada por medio de los sentidos desarrolla
un apego al territorio, un vínculo emotivo según Bunkše o un horizonte en el cual la
fenomenología y el ser humano se funden (Merleau-Ponty, 216). Dicho apego asimismo, está
estrechamente vinculado al sentimiento de pérdida territorial, el cual, según Heyd constituye una
de las temáticas para indígenas y campesinos de América Latina cuyo territorio ha sido disputado
como fuente de recursos por compañías de caucho y extractoras de oro, estancias ganaderas,
empresas hidroeléctricas, madereras o petroleras. Indudablemente tanto la literatura
latinoamericana como la realidad selvática vincula lo ecológico a aspectos históricos de justicia
social. En uno de sus planteamientos, Heise divorcia la ecocrítica del poscolonialismo. (Nixon
citado por Heise, 2010: 253-255). Evidentemente, el postcolonialismo en el caso de la narrativa
medioambiental latinoamericana constituye una temática inevitable por dos razones. No existen
suficientes datos para corroborar lo contrario. Los principios éticos, fundados por medio de
pertenencia, de arraigo, de inclusión, de origen común y de comunidad han sido infringidos
desde que España estableció en Latinoamérica sus colonias. Desde una perspectiva de “storied
landscape”, planteada por David Greenwood el incorporar la oralidad y aspectos etnotextuales
para dilucidar a través de una comprensión de realidades diferenciada, aspectos de pertenencia,
sintonía sincronía constituye una opción viable. El articular cómo ciertos grupos étnicos y
campesinos reciben el impacto directo del aprovechamiento económico de estos territorios sirve
como herramienta de doble impacto. Funciona como denuncia y como planteamiento
medioambiental. Evidentemente aspectos etnotextuales constituyen un abordaje pragmático de
transmisión de conocimiento y de valores que, citando a Niall Binns (20-25) no han sido
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solucionados por la modernidad.
¿Hasta qué punto la transmisión oral sostiene una ética ecológica? ¿Se remite
específicamente a la literatura latinoamericana? Si la oralidad evoca un sentido de pertenencia
¿cuán pertinentes son las literaturas orales de todas las épocas de la historia universal, vale decir:
la literatura medieval las cuales son evidentemente orales?
Puede que el abordaje multisensorial desde la perspectiva narrativa dé cuenta de
personajes que sostienen esta sincronía para sobrevivir y de personajes que aprovechan esta
sintonía para lucrar. Intervenir la fenomenología territorial va, evidentemente, al desmedro de la
propia mano que la interrumpe. Después de todo, la cadena ecológica no constituye una cadena.
Es más bien un fenómeno multisistémico que no está en los libros de nadie el cual no es
sostenible y funciona desde sus propias coordenadas. Las metáforas para su definición rebasan la
letra y todavía no han sido inventadas (Botkins 70). Las herramientas para abarcar la
fenomenología se están modificando constantemente (Balgooyen, 1200).
Me he propuesto analizar estos textos tomando en cuenta varias disciplinas. Me he
referido a un enfoque multidisciplinario constantemente siguiendo los planteamientos de la
ecocrítica. Aunque no he indagado en lo profundo de cada una de ellas, vale la pena destacar el
valor de la ecocrítica para retroanalizar varios de estos textos arrojando una luz que de otra forma
hubiera sido sombra. He podido asimismo detectar que la ecocrítica funciona de un modo
parecido como funcionan las dos estrategias orales que he analizado en este trabajo. Mientras el
lenguaje figurado y la ilusión de oralidad paulatinamente son asimiladas por los lectores, los
valores ecológicos van siendo paulatinamente asimilados por quien accede a estas teorías.
La pregunta es si una inmersión sensorial se desarrolla por medio de una sincronía o una
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intimidad con el territorio o tan solo devela una suerte de sintonía. La interrogante es si la
multisensorialidad revela una escala de valores diferenciados de quienes intervienen la
fenomenología del territorio. La interrogante se cierne sobre si la selva es violenta o si la
violencia emerge de quienes residen en ella coexistiendo y abordándola desde valores
diferenciados y así la violencia se deriva de estas fuerzas de choque.
Lo cierto es que la selva en estos relatos no es ni violenta ni real maravillosa. Sostiene
una fenomenología intensa ineludible que obliga a quienes viven en ella a mantenerse
interrelacionados con ella y con sus seres no humanos por medio de los sentidos. Lo inesperado
se deriva de una fenomenología en la que intervienen múltiples variables. Aun así, el hombre que
llega motivado por una civilización trae artefactos para defenderse de una sensorialidad que los
enajena del territorio o interrumpe esta fenomenología. Dicho aspecto se da en el caso de Popper
que llega a cosechar oro en “Tierra del Fuego” o Jackie y Peter quienes cazan lobeznos para
vender las pieles a Europa en “Cabo de Hornos”. Está César quien se apropia del territorio y lo
demarca para construir el trapiche en Balún Canán o los turistas que llegan invadiendo el caserío
apoderándose de las pertenencias de los colonos o incluso del alcalde en Un viejo que leía
novelas de amor. La impertinencia en contra de esta fenomenología se paga puesto que involucra
la materia de quien la perpetra. Quienes saben llevar la selva se sincronizan con ella. Quienes
acceden a relatos acerca de esta interrelación asimilan esta interrelación.
En cuentos como el de Francisco Coloane, Luis Sepúlveda y Rosario Castellanos, por
ejemplo, los agentes humanos se muestran evidentemente inmersos en el territorio, sus valores
diferenciados conllevan a un odio fehaciente y tajante y un deseo permanente a salir de allí. Si
los valores diferenciados proporcionan la disonancia entre el hombre y el territorio que habita,
¿de qué modo estos eventos intempestivos impactan en vidas que se niegan a asimilar estos
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principios? ¿Cuán diferenciada es esta interrelación en otras culturas que han sido colonizadas?,
¿cuán similares son?, ¿cuán similar o cuán diferente se presenta la ética medioambiental en
países colonizados? , ¿Cuán pertinentes a la ecología son las estrategias de oralidad en la
literatura griega o medieval? De serlo ¿cómo es posible dilucidar esta pertinencia de un modo
que sirva para prevenir abordajes similares?
He de esperarse que este trabajo constituya una semilla fecunda y uno de los tantos
senderos ecocríticos a recorrer dentro de la historiografía literaria de América Latina ya sea
desde un punto de vista revisionista como desde una perspectiva innovadora conforme se van
dando ficción y poesía emergente.
Se reconoce una ficción multisensorial en el relato “Luvina” (1953) del mexicano Juan
Rulfo, en Requiem para un campesino español (1953) del español Ramón José Sender. Es
posible abordar desde una perspectiva ecocrítica el cuento “La casa inundada” (1963) del
uruguayo, Felisberto Hernández (1902-1964), la novela Ilona llega con la lluvia (1996), del
colombiano, Álvaro Mutis (1923-2013) y la novela Las nubes (1997) del argentino, Juan José
Saer (1937-2005). Es posible asimismo abordar desde una perspectiva revisionista varios
trabajos como La vorágine (1924) de José Eustasio Rivera o Doña Bárbara (1929) de Rómulo
Gallegos o incluso, una más reciente El sueño del Celta (2010) de Mario Vargas Llosa en
relación a cómo los silencios sensoriales evocan valores diferenciados desde una articulación
predominantemente occidental.
Se alude la multisensorialidad en El libro de los abrazos (1989), del uruguayo Eduardo
galeano y en varios de los cuentos del nicaragüense, Sergio Ramirez. Aparte de estas novelas que
siendo analizadas desde perspectivas revisionistas que pueden proporcionar valiosas
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aproximaciones, se distinguen asimismo novelas recientes las cuales constituyen un campo que
todavía no ha sido explorado. Están, por ejemplo las novelas El tibio recinto de la oscuridad
(2000) y Única mirando al mar (2010) del costarricense, Fernando Contreras Castro. Aunque la
temática sentimental subyace en las novelas juveniles, La trilogía del malamor: Hacia el fin del
mundo (2011), la Raíz del mal (2013) y El árbol de la vida (2013) de José Ignacio Valenzuela,
estas son abordables desde una perspectiva ecológica. Ahora bien El factor carne del escritor
dominicano, Rey Emmanuel Andújar puede proporcionar un valioso aporte al ser analizada
desde una perspectiva ecocrítica que aluda esta sensualidad multisensorial como también pueden
proporcionarlo las novelas Intemperie, del español Jesús Carrasco y En la orilla, del español
Rafael Chirbes.
Vale la pena decir que existen numerosos trabajos de ficción y poesía que por razones de
tiempo no puedo mencionar. Sin embargo considero que las novelas nombradas constituyen
puntos de partida para analizarlas a partir de las tres coordenadas multisensoriales que aluden un
principio emergente de autoridad local. A pesar de plantear dentro de ellas temáticas pertinentes
a su contemporaneidad, se distingue en estos textos un abordaje diferenciado el cual de ser
analizado podría dar la luz de los postulados que aquí sostengo develando abordajes ecológicos
distintivos. A pesar de hallar dentro de estos trabajos temáticas diversas, es posible detectar
aspectos sensoriales o silencios sensoriales.
Entre los poemas que sugieren una diferenciación están poema “Elegía” (1936) de
Miguel Hernández (1910-1942), el trabajo creativo del poeta desaparecido por la dictadura
argentina, Miguel Ángel Bustos (1932-1976) además de la poesía—gran parte de ella
musicalizada— del chileno, Patricio Manns. La multisensorialidad constituye una dinámica
reconocible en la poética de Gabriela Mistral, Pablo Neruda y de Nicanor Parra. Más
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recientemente la hallamos la innegable poesía ecológica de Ernesto Cardenal y del escritor y
poeta mexicano Homero Aridjis. El trabajo más reciente de los nicaragüenses Esthela Calderón y
Pablo Antonio Cuadra es abordable desde una perspectiva medioambiental. Lo son asimismo los
poemas mapuche de Elicura Chihuailaf, la poesía urbana o poesía mapurbe de David Añiñir y el
poema “Sirayuki” del poemario Escritos en la corteza de los árboles (2013) de Julia Uceda. El
mundo poético del chileno Raúl Zurita y el de la venezolana Caneo Arguinzones Herrera
constituyen campo fecundo para la crítica ecológica. Asimismo, el trabajo de las colombianas
Lilia Gutierrez-Riveros, de Graciela Rincón y el de la puertorriqueña Mayrim Cruz Bernal cuyos
poemas está siendo publicados conforme escribo este trabajo constituyen una poética
medioambiental. Las antologías Sueño ecológico (2010) y El quehacer ecológico (2013),
recopiladas y publicadas por las ediciones virtuales independientes de Ruben Sada incluyen el
trabajo emergente de muchos poetas argentinos y chilenos quienes comienzan a abordar desde
diversas perspectivas la medioambientalidad. Por último, se detecta la sensorialidad en el
documental de Patricio Guzmán La nostalgia de la luz (2010) y en la película La sirga (2012) de
William Vega.
A pesar de que, como expliqué anteriormente los trabajos mencionados anteriormente
abarcan temáticas pertinentes a sus respectivos tiempos, esto no constituye un obstáculo para
analizarlos desde una perspectiva ecocrítica. Si bien es cierto se constituyen desde el territorio
rural a desde la ciudad, varios de los textos mencionados sostienen en sus entrañas creativas la
síntesis de la experiencia vital, la sintonía prediscursiva que nos remite a la primigenia y
universal pertenencia territorial.
He buscado dilucidar el vínculo territorial que alude la fenomenología de la selva y la
multisensorialidad del hombre como un modo de rearticular un principio primigenio de
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territorialidad y una ética medioambiental. Dicho abordaje constituye una gramática de la
experiencia sosteniendo un mensaje sintético transmisor de valores medioambientales que aluden
un dominio territorial compartido, remiten a una sincronía, develan un valor a partir de una
comprensión de realidades diferenciada, y, por último, un vínculo emotivo. Dicho vínculo se
remite a la ecología como fenómeno y a un a un vínculo al cual hemos accedido desde tiempos
primigenios por medio de los sentidos.
Me he propuesto analizar cómo dicho intento constituye una contramano al vertedero
discursivo de paradigmas históricos y bogas literarias que han producido una selva estilizada,
envasada heterogénea, siendo una de ellas por qué no decirlo el discurso proteccionista ecológico
característico de los tiempos actuales.
Este análisis constituye una forma de pisar tierra y de marcar territorio sobre un sentido
ecológico que ha estado siempre allí y es preciso despejar. Vale la pena mencionar que este
principio primigenio es amplio puesto que nos remite irrevocablemente a nosotros mismos,
invocando al territorio, al lenguaje y a los sentidos, en un plano fenomenológico que ha quedado
atrás entre las ciencias monolíticas y las culturas letradas. La sensorialidad de la selva resuena
como los gestos vitales del mamífero territorial vulnerable e interdependiente que todos llevamos
dentro, cuyo llamado gutural jamás nos ha sido ni nos será nunca ajeno.

300

Bibliografía
Ackerman, Diane. A Natural History of the Senses. New York: Random House, 1990.
Print.
Achugar, Hugo. “¿Kitsch, vanguardia o estética camp? Apuntes fragmentarios sobre
Marosa di Giorgio: acerca de la imposibilidad de atrapar a Marosa.” Hispamérica.
34.101 (2005): 105-110. Jstor. Web. 14. Jan. 2014. Jstor
Alcalá, Rosa, ed. Spit Temple The Selected Performances of Cecilia Vicuña. Brooklyn:
Ugly Duckling Presse, 2012. Print.
Andersen, Benedict Richard. Imagined Communities: Reflections on the Origin and
Spread of Nationalism. London: Verso, 1995. Print.
Ansel, Bernard D. “Adventurer in Tierra del Fuego: Julio Popper.” The Hispanic
American Historical Review 50.1 (1970): 89-110. Jstor. Web. 11. Aug. 2013.
Araya Grandón Juan Gabriel. “Un territorio más allá: convergencias ecológicas en la
cuentística de Francisco Coloane.” Literatura y Lingüística 20 (2009): 41-55
<http://www.scielo.cl>.Web. 16. Aug. 2013.
Balgooyen, Thomas. “Towards a more operational definition of ecology” Bulletin Ecological
Society of America 54.6 (Nov1973):1199-1200.
Benitez Pezzolano, Interpretación y eclipse, tras una crítica consciente. Reseña de Ana
Laura Ros. Confluencia 18.1 (2002):182-185. Jstor. Web. 2. Feb. 2014.
Bianchi, Soledad, “Pasaron desde aquel ayer ya tantos años, o acerca de Cecilia Vicuña y
la ‘Tribu No’.” Hispamérica 17.51 (1988) 87-94. Jstor. Web. 1. Feb.2014
Binns, Niall. ¿Callejón sin salida?: la crisis ecológica en la poesía hispanoamericana.
Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004. Print.
Boia, Lucian. The Weather in the Imagination. London: Reaktion, 2005. Print.
Buell, Lawrence. The Future of Environmental Criticism: Environmental Crisis
and Literary Imagination. Malden, MA: Blackwell Pub, 2005. Print.
---. Writing for an Endangered World: Literature, Culture, and Environment in the
U.S. and Beyond. Cambridge, MA: Belknap of Harvard UP, 2001. Print.
Botkin, Robert. “A New Balance of Nature.” The Wilson Quarterly 15.2
300

(1991): 60-72. Jstor. Web. 23.Oct. 2013.
Boullosa, Carmen, Cristina Peri Rossi, Sarah Pollack. BOMB Magazine, 10th
Anniversary Americas Issue (Winter, 2009): 78-79, 81-84. Jstor.
Web. 2. Feb. 2013.
Bradu, Fabienne. “Chata honestidad” Reseña de Los pasos del hombre de Francisco
Coloane. Letras libres 33.1 (Sept, 2001): 85. <http://www.letraslibres.com>.
Web. 13. Nov. 2013.
Buell, Lawrence. “Ecocritical Insurgence.” New Literary History 30.3
(Summer 1999): 699-712. Jstor. Web. 11. Feb. 2014.
---. “The Emergence of Environmental Criticism” The Future of
Environmental Criticism. Malden MA: Blackwell Publishing, 2005. Print.
---. “The World, The Text and the Ecocritic” The Future of
Environmental Criticism. Malden MA: Blackwell Publishing, 2005. Print.
Bunker, Stephen. “Matter, Space, Energy, and Political Economy: The Amazon in the
World-system.” Journal of World Systems Research Ix.2 (Summer, 2003):
219–258. Web. 13. Jstor. Nov. 2013.
Bunkše, Edmunds Valdemārs. “Feeling Is Believing, or Landscape as a Way of
Being in the World.” Geografiska Annaler 89. 3 (2007): 219-231. Web. Jstor.
21. Jan.2014.
Castellanos, Rosario. Balún Canán. México: Fondo De Cultura Económica, 2003. Print.
Castillo Girón, Homero. “Coloane, cuentista de la región Austral.” Hispania 41.2.
(May,1958):173-180.Web. 13. Jstor. Nov.2013.
Carrasco Muñoz, Hugo. “Poesía mapuche actual: de la apropiación hacia la innovación.”
Revista Chilena de Literatura 43 (Nov, 1993): 75-87. Jstor.Web. 4. Nov. 2013.
---. Rasgos identatarios de la poesía mapuche actual.”Revista Chilena de
Literatura, 61 (Nov, 2002): 83-110. Jstor. Web. 4. Nov. 2013.
Carrasco, Ivan M. “Textos poéticos chilenos de doble registro” Revista Chilena de Literatura 37
(Abril, 1991): 113-122. Jstor. Web.15. Jan. 2014.
--- “Voces étnicas en la poesía chilena actual.” Revista Chilena de
Literatura 47 (Nov.1995): 57-70. Jstor. Web.15. Jan. 2014.
Castro, Edna. “Industrialización truncada, postfordismo y degradación socioambiental en

301

la Amazonia.” Revista Mexicana de Sociología 57.2 (April-June 1995): 31-55.
Jstor. Web. 11. Feb. 2012.
Chávez, Guillermo “No soy representante de mi raza, pertenezco a ella.” Diario
Austral de Temuco 25 agosto 1990. <http://Memoriachilena.org>A 12. Web.19. Feb.
2014.
Cooke, Stewart. Speaking the Earth’s Languages. Amsterdam, NY: Rodopi, 2013
Web.17.2. 2014. Googlebooks. Web. 1. Feb. 2014.
Coloane, Francisco. Cuentos completos. Madrid, Alfaguara: 2009.
Coupe, Lawrence. Introduction. The Green Studies Reader: From Romanticism to
Ecocriticism. London: Routledge, 2000. Print.
Cornaz, Rocío. “Entrevista a Luis Sepúlveda.” Ecolatino, 7 marzo 2009. Ecolatino. Web.
21. Oct. 2013
DeGrave Analisa. “Ecoliterature and Dystopia: Garden and Topos in Modern Latin
American Poetry.” Confluencia (Spring 2007): 89-104. Jstor. Web. 20. March. 2014.
DeVries, Scott. “Swallowed: Political Ecology and Environmentalism in the Spanish
American Novela de la Selva.” Hispania 93.4 (2010): 535-546. Jstor. Web. 14. Oct.
2012.
De Zegher, Catherine M. The Precarious The Art and Poetry of Cecilia Vicuña.
University Press of New England, New Hampshire: 1997. Print.
Del Sarto, Ana. "Critica cultural en America Latina o estudios culturales latinoamericanos?.”
America Latina: giro óptico. Nuevas visiones desde Ios estudios literarios y culturales.
Puebla, México: Universidad de las Americas Puebla: 2006. 69-88. Print.
Di Giorgio, Marosa. “Poemas de Marosa di Giorgio.” Guaraguao 8.19 (Winter, 2004) : 91-94.
Jstor. Web. 11. Aug. 2013.
---. The History of Violets. Trad. Jeannine Marie Pitas. Brooklyn, Ugly Duckling Presse: 2010.
Print.
Dove, Michael R. “Indigenous People and Environmental Politics.” Annual Review of
Anthropology 35 (2006): 191-208. Jstor. Web. 6. Nov. 2013.
Duarte, Mauricio. “Counter-narratives of The Landscape in Four Acts: Magda Portal,
Pedro Nelgómez, Fernando Vallejo and Blanca Wiethuchter.” Dis. Arizona
State University, 2005. ProQuest. Web. 1. Oct. 2013.

302

Droguett, Carlos. “Francisco Coloane o la séptima parte visible.” Mensajes (Diciembre, 1974) :
620-630. <http://www.memoriachilena.cl>.Web. 1. Nov.2013.
Dussel, Enrique. “Eurocentrism and Modernity (Introduction to the Frankfurt Lectures).”
The Postmodernism Debate in Latin America (Autumn, 1993): 65-76. Jstor.
Web. 5. Oct. 2013.
Echavarren, Roberto. “Sobre la libertad.” Guaraguao 10.23 (Winter, 2006): 35-37.
Jstor. Web. 2. Jan. 2014.
Eustasio Rivera, José. La vorágine. Bogotá, Biblioteca Nacional de Cultura
Colombiana:1946. Biblioteca Virtual Luis Angel Arango.
<http://www.bankrepcultural.org> Web. 31.10. 2012.
Faber, Daniel. “Imperialism, evolution and the ecological crisis of Central America.”
Latin American Perspectives 19.1 (1992): 17-44. Jstor. Web. 14. Oct. 2012.
Fass Emery, Amy. Reseña de Voices from the Fuente Viva: The Effects of Orality in
Twentieth Century Spanish American Narrative, de Amy Nauss Millay. Revista
Hispánica Moderna 60. 2 (December 2007): 230-233. Jstor. Web. 23.Oct. 2013.
Fernandez, James W. “Persuasions and Performances: Of the Beast in Everybody…And the
Metaphors of Everyman” Daedalus, Myth, Symbol, and Culture (Winter 1972): 39-61.
Fernandez Benitez, Hans. “Presencia de la oralidad en Se ha despertado el ave de mi
corazón.”Cátedra Unesco para la lectura y la escritura.<http://www.udecl.cl>.
Web.17. Feb. 2014.
Fernow, H.B. “The High Sierra Maestra.” Bulletin of the American Geographical Society
39.5 (1907): 259. Jstor. Web. 30. Oct.2013.
Flys Junquera, Carmen, José Manuel Marrero Henríquez, Julia Barella Vigal, eds. Ecocríticas
literatura y medio ambiente.Iberoamericana, Vervuert Publishing Corporation: Florida,
2010. Print.
Frey, Herbert. “La Mirada de Europa y el ‘otro’ indoamericano.” Revista Mexicana de
Sociología 58.2 (April-Jun, 1996): 53-70. Jstor. Web. 1. Nov.2014.
Galeano, Eduardo. El libro de los abrazos. México, Siglo XXI Editores, 2005. Googlebooks.
Web. March. 20. 2014.
Garet, L. El milagro incesante: vida y obra de Marosa di Giorgio. Ediciones
Aldebarán, Montevideo: 2006. <http://www.marosadigiorgio.com>. Web.3. Feb.2014.

303

García-Barrera Mabel. “Entre-textos: la dimensión dialógica e intercultural del discurso
poético.” Revista Chilena de Literatura 72. (Apr. 2008): 29-70. Jstor. Web.15. Jan.2014.
---. “El discurso poético mapuche y su vinculación con los ‘temas de resistencia
cultural’.” Revista Chilena de Literatura 68 (Apr, 2006): 169-197. Jstor.
Web.15. Jan. 2013.
García Márquez, Gabriel. "The Solitude of Latin America.” Nobel Lecture.
Oslo. 8 de diciembre de 1982. <http://www.nobelprize.org>.Web. Oct. 1. 2012.
Gifford, Terry “Un repaso al presente de la ecocrítica” Ecocríticas literatura y medio ambiente.
Flys Junquera, Carmen, José Manuel Marrero Henríquez, Julia Barella Vigal, eds.
Iberoamericana, Vervuert Publishing Corporation: Florida, 2010. Print.
Guerra, Lucía. “La identidad mapuche y la poesía de Leonel Lienlaf.” Casa las Américas
(Julio-septiembre, 2002). <http://www.letrass5.com>. Web.15. Jan.2014.
Guerra, Pedro Pablo. “Leonel Lienlaf: Hago poesía bilingüe.” El Mercurio 13 de marzo 1994.
<http://www.memoriachilena.cl>. Web. 20. July. 2013.
Glotfelty, Cheryll. Harold Fromm. Introduction. The Ecocriticism Reader, Landmarks in
Literary Ecology. Eds. Athens: The University of Giorgia Press: 1996. Print.
---. “What is Ecocriticism?” ASLE.<http://www.asle.org>. Web. 13. Feb. 3013.
Graham-Yooul, Andrew. “Light at the End of a Tunnel: The New Writers of Latin America.”
The Antioch Review 52 (Autumn, 1994): 566-579. Jstor. Web.1. Oct.
Gollnick, Brian. Reinventing the Lacandón: Subaltern Representations in the Rain Forest of
Chiapas. Tucson: University of Arizona Press, 2008. Print.
Grau, Ricardo, y Michelle Aide. “Globalization and Land-use Transitions in Latin
America.” Ecology and Society 13.2 (2008): 1-6. <http://www.
Ecologyandsociety.org>.Web. 20. Oct. 2013.
Greenwood, David A. “Place, Survivance, and White Remembrance: A Decolonizing
Challenge to Rural Education in Mobile Modernity.” Journal of Research in
Rural Education 24.10 (2009): 1-6. <http://www.jrre.psu.edu>
Web. 24. Oct. 2012.
Guaman Poma De Ayala, Felipe. La nueva corónica y buen gobierno a New Look at the
Royal Library's Peruvian Treasure.” Ed. Pamela Adorno. Copenhagen:
Danmarks National Bibliotek, 1980. <www.kb.dk/en/>.Web. 15. Oct. 2012.

304

Haidar, Julieta y Hilda Tisoc. “El discurso de la identidad en la narrativa andina y
mesoamericana.” Boletín de Antropología Americana 28 (Diciembre, 1993):
17-30. Jstor. Web. 4. Nov. 2013.
Heyd, Thomas. “Themes in Latin American Environmental Ethics: Community, Resistance and
Authonomy.” Environmental Values 13.2 (May 2004): 223-242.
Jstor. Web.10. Nov. 2013.
Heise, Ursula K. “Differences between Postcolonialism and Ecocriticism.” Ross, Bonnie y Alex
Hunt, eds. Postcolonial Green: Environmental Politics and World Narratives.
Charlottesville and London: Virginia Press, 2010. Print.
--- “Hitchhiker’s guide to Ecocriticism.” PMLA 121.2 (Mar. 2006): 503-516. Jstor. Web.
Oct.10. 2013.
Heredia, José M. "El Niágara.” The Odes of Bello Olmedo, and Heredia. Putnam Sons,
NY: (1920): 130-36. Early Americas Digital Archive. <http:// mith.umd.edu>. Web. 31.
Oct. 2013.
Hill, Nick. Reseña de ÜL: Four Mapuche Poets deCecilia Vicuña y John Bierhorst. World
Literature Today 73. 4 (Autum, 1999): 792. Jstor. Web.17. Jan. 2013.
Hoegg, Jerry. "Steps to an Ecology of La casa de Bernarda Alba.” Revista de Estudios
Hispánicos 30.1 (1996): 81-101. <http://www. dialnet.unirioja.es.
Web. 6. May.2011
Huggan, Graham, and Helen Tiffin, eds. Postcolonial Ecocriticism: Literature, Animals,
Environment.London: Routledge, 2010. Print.
Hunt, Laura. “Exceptionalism and the Construction of Nature in the Novela de la
Selva.” Diss. University of Kentucky, 2007. ProQuest. Web. 6. Jan. 2012.
Iñigo Madrigal, Luis. Historia de la literatura hispanoamericana.Madrid, Cátedra,
1982. Print.
Isaac, Jorge. María. Buenos Aires: Imprenta Americana, 1870. Web. 2. Nov. 2012.
<http://www. Googlebooks.com.
Jorgensen, Betty, E. “Actos de atención: intersecciones en el pensamiento social de Weil,
Castellanos y Poniatowska.” Revista canadiense de estudios hispánicos 31. 3 (Primavera
2007): 413-429. Jstor. Web.1. Dec. 2013.
José Nicholas. Reseña de Speaking the Earth’s Languages, a Theory for Australian-

305

Chilean Postcolonial Poetics de Stuart Cooke. Cordite Poetry Review.1. Feb. 2012.
<http://www.cordite.org.au>.Web. Feb.1.2014. Web. 1. Feb. 2014
Kahneman, Daniel. “The Riddle of Experience vs. Memory.” Lecture.
Feb. 2010. Ted, Ideas Worth Spreading. <http://www.ted.com>.
Web. 1. March. 2010.
Laín Corona, Guillermo. “Infancia y opresión en Balún Canán de Rosario Castellanos. La
niña como eje temático y estructural de la novela.” Bulletin of Hispanic
Studies. (2002) : 777-794. Jstor. Web.1. Dec. 2013.
Larish Sharon. “Rosario Castellanos's Elegies, Distributive Justice, and the Ethics of
Loss.” Revista Canadiense de Estudios Hispánicos 31.3 (Primavera 2007): 431-454.Jstor.
Web.1.Dec. 2013.
Leff, Enrique. "Enrique Leff Wants us to Take Care of Ourselves.” Lecture.
TedxAmazonia.Brazil, Sao Paulo. 4 Nov. 2012. Ted, Ideas Worth Spreading
10 May 2010. <http://www.ted.com>.Web. 4. Nov. 2012.
Lienhard, Martin. “Los Callejones de la etnoficción ladina en el área maya (Yucatán,Guatemala
y Chiapas).” Nueva revista de filología hispánica 35.2 (1987): 549-570. Jstor. Web. 1.
Dec.2013.
Lienlaf, Leonel. “Temuco—ciudad” , “Palabras de invierno.” Centro de documentación
Mapuche Ñuke Mapu (1996). <http://www.mapuche.info>.Web.20. Aug.2013.
---. “Boceto Para Una Cartografía En Verde Opaco Y Barro.” Mandorla, Nueva
escritura de las Américas 15 A. <http://www.litline.org>. Web. 17. Feb. 2014.
---. “3 Poemas.” PterodáctiloRevista de arte, literatura, lingüística y cultura 9
Department of Spanish and Portuguese The University of Texas at Austin, Dossier
especial “No soy Indio” (Fall 2010):1. <http://pterodactilo.com>
Web. 17. Feb. 2014.
--- .“We Tripantu.” Revista Literaria em Traducao 7 iv (September/2013): 9
<http://www.notadotradutor.com>Web. 24. Feb. 2014.
Lynch, Tom and Glotfelty Cheryill, eds. The Bioregional Imagination: Literature,
Ecology, and Place. Athens: University of Georgia Press, 2012. Print
Lopez, Barry. “The Naturalist.” Orion Magazine (Autum, 2001): 1.
<http://www.orionmagazine.org>Web. 28 Oct. 2013.

306

---. “Landscape and Narrative.” Crossing Open Ground. Vintage Books, NY: 1989.
Print.
---. About this life, Journeys on the Treshold of Memory. Random House, New York:
1998. Print.
Lynd, Juliet. “Precarious Resistance: Weaving Opposition in the Poetry of Cecilia
Vicuña.” PMLA 120. 5 (Oct. 2005):1588-1607. Jstor.Web. 9. Feb.2014.
Lubrano, Teresa. Horacio Quiroga's Cuentos De La Selva Para Los Niños: Adventures
in the Perilous Garden. Diss. University of Oklahoma. 1984. ProQuest.Web. 20.
Aug.2012.
Mancilla, Alejandra. Reseña de Naturaleza y valor. Una aproximación a la ética ambiental,
(Problemas de ética práctica) de Margarita M. Valdés. Revista Hispanoamericana de
Filosofía 42,126 (diciembre 2010):79-86.
Marcone, Jorge. "De retorno a lo natural: La serpiente de oro, la "novela de la selva" y la
crítica ecológica.” Hispania 81.2 (1998): 299-308. Jstor. Web. 12. Oct. 2012.
Mason, Michael “Democratising Nature? The Political Morality of Wilderness Preservationists”.
Environmental Values 6.3 (August 1997): 281-306
Matthews, Herbert. “Cuban Rebel is Visited in Hideout” TheNew York Times, Feb 24,
1957:1. ProQuest. Web. 2. Aug.2013.
Martinez, Gabriel. “Toponimios de Chuani ¿organización y significación de territorio?”
Anthropologica I. (51-84) Pontificia Universidad Católica del Perú.
<http:www.revistas.pucp.edu.pe>. Web.10. Mar.2014.
Medina, Toribio José. Descubrimiento del Amazonas según Gaspar de Carvajal y Francisco de
Orellana. Archivo El País <http://www.blogs.elpaís.com>.
Web. 12. Oct. 2012.
Meléndez, Priscilla. “Genealogía y escritura en Balún Canán.” Hispanic Issue
113.2 (Mar, 1998): 339-363. Jstor. Web. 3. Mar. 2014.
Menoni, Jorge. “La mística en la obra de Marosa di Giorgio.” Amsterdam Sur.Verano,
2013. Web.4. Feb. 2014.
Merleau-Ponty, Maurice “Preface”, “Sense Experience” Phenomenology of Perception Trad.
Colin Smith. Delhi: Garimard, 1996.
Mignolo, W.D. “Cartas, crónicas y relaciones del descubrimiento y la conquista.”

307

---. Local History/Global Designs: Coloniality, Subaltern Knowledges and Border
Thinking.Princeton, UP: 2000. Print.
---."Herencias coloniales y teorías postcoloniales.” Cultura y Tercer Mundo. Vol 1. Cambios
en el saber academico. Ed. Beatriz Gonzalez Stephan. Caracas: Editorial Nueva
Sociedad, 1996. 101-136. Print.
Morales Piña, Eddie. “En torno al escritor chileno Francisco Coloane y un cuento gélido.”
Estudios Hemisféricos y Polares.2.2. (Segundo trimestre, 2011): 70-78. Dialnet. Web. 11.
Oct. 2013.
Moret, Zulema. “Casi en la zozobra de lo indecible.”Mujeres mirando al sur: Antología de
poetas sudamericanas en USA" Chicana/Latina Studies 4. 2 (Spring 2005): 72-77. Jstor.
Web. 17. Jan. 2014.
Murphy, Patrick. “The Procession of Identity and Ecology in Contemporary Literature.”
Substance 127. 41.1 (2004): 77-91. Jstor. Web. 11. Feb. 2014.
Naess, Arne. “Industrial Society, Postmodernity and Ecological Sustainability.” Humboldt
Journal of Social Relations 21.1 (1995): 130-146. Jstor. Web. 23. Oct. 2014.
---. “Culture and Environment.” Humboldt Journal of Social Relations 20.1 (1994): 143-149.
Jstor. Web. 23. Oct.2013.
Naranjo, José Ramón. “La ecología profunda y el Popol Vuh.” Anales de Literatura
Hispanoamericana 33 (2004): 85-100. Telnet. Web.1. Mar. 2014.
Niño, Hugo “Etnotexto,voz y actuación de oralidad.” Revista de Crítica Literaria
Latinoamericana 24. 47 (1998): 109-121. Jstor. Web. 4. Nov. 2014.
Orvath, Antonio. "El Factor Tompkins." Editorial. La Tercera.Copesa, 20 Apr. 2011. Web. 22.
Oct. 2012.
Pachacuty Yamqui Salcamayhua, Juan De Santacruz. "Account for the Antiquities of Peru.”
Sacred Texts (1999). <http://www.sacred-texts.com>. Web. 15. Oct. 2012.
Pacheco, Carlos. “Sobre la construccion de lo rural y lo oral en la literatura Hispanoamericana.”
Revista de Crítica Literaria Latinoamericana. 21.42 (1995): 57-71. Jstor. Web. 4. Nov.
2013.
Parker Snow W. “Few Remarks on the Wild Tribes of Tierra del Fuego from Personal
Observation.” Transactions of the Ethnological Society of London 1 (1861): 261-267.
Web.14. Jstor. Nov. 2013.

308

Pastor, Beatriz, Raúl Bueno. Debate. “Latinoamérica: nuevas direcciones en teoría y crítica
literarias.” Dartmouth College, Hanover, New Hampshire. Estados Unidos de América.
Revista de Crítica Literaria Latinoamericana 15. 29 (1989):7-15. Jstor. Web. 15. Aug.
2012.
Pitas, Jeaninne. 2010. “The monstrous maternal: precarious motherhood in the poetry of Marosa
Di Giorgio.” Monsters and the Mounstruous 1.1 Jonathan A. Allan and Elizabeth E.
Nelson eds. Interdisciplinary Press.<http://www.inter-disciplinary.net>.Web. 19.
Feb.2014.
Rama, Angel. “José Martí, en el eje de la modernización poética.” Nueva Revista de Filología
Hispánica 32.1 (1983): 96-135. Jstor. Web. 11. Nov. 2013.
---. “Literatura y cultura en America” Revista de Crítica Literaria Latinoamericana,
9.18 (1983): 7-35. Centro de Estudios Literarios "Antonio Cornejo Polar". Jstor.
Web. 24. Nov. 2013.
Roberts-Camps, Tracy. “Nature as Articulate and Inspirited in Oficio de tinieblas by Rosario
Castellanos.” The Natural World in Latin American Literatures. Ecocritical Essays on
Twentieth Century Writings. Ed. Adrian Taylor Kane. Jefferson, N. C.: McFarland, 2010.
196-207. Print.
Robbins, William G. “Bioregional and Cultural Meaning: The Problem with Oregon.” Oregon
Historical Quarterly103. 4 (Wnter-2002): 419-427. Jstor. Web. 1. Dec. 2014.
Rodriguez, Claudia. Leonel Lienlaf: la voz de la bandada. Enfoque etnocultural sobre el texto
“Se ha despertado el ave de mi corazón”. Diss. Universidad Austral, Valdivia Chile,
1994. Centro de Documentación Mapuche, un Portal para el Mundo. Web.1. Feb.2014.
Rodriguez, Ileana. "Naturaleza/nación: lo salvaje/civil escribiendo Amazonia.” Revista de crítica
literaria latinoamericana 45 (1997): 27-42. Jstor. Web. 15. Aug. 2012.
Rogers, Charlotte. Introduction. Jungle Fever, Exploring Madness and Medicine in Twentieth
Century Tropical Narratives. Nashville: Vanderbilt University Press, 2012. Print.
Ros, Ana Laura reseña de Interpretación y eclipse. Ensayos sobre literatura uruguaya de Hebert
Benítez Pezzolano.Confluencia18.1 (Otoño 2002):182-185.
Jstor. Web. 5. Jan. 2014.
Ross, Bonnie and Alex Hunt, eds. Postcolonial Green: Environmental Politics and
World.University of Virginia Press, Charlottesville & London: 2010. Print.

309

Ross Stott, William. The Delight at the Heart of Creation: Play and Semiotics in Ecocriticm and
American Nature Writing. Diss. University of North Carolina, 1999. Proquest. Web. 1
Aug. 2012.
Rubenstein, L. Steven “Shuar Migrants and Shrunken Heads Face to Face in a New York
Museum” Anthropology Today 20.3 (Jun 2004): 15-18. ProQuest. Web. 1 Aug. 2012.
---. “Circulation, Accumulation, and the Power of Shuar Shrunken Heads” Cultural
Anthropology 22.3 (Aug. 2007): 357-399. ProQuest.Web. 1 Aug. 2012.
Rueda, Maria E. "La selva en las novelas de la selva.” Revista de crítica literaria
latinoamericana 29.57 (2003): 31-43. Jstor. Web. 1. Aug. 2012.
Rutherford, Jonathan. 1990. “The Third Space. Interview with Homi Bhabha.”: Identity:
Community, Culture, Difference. London: Lawrence and Wishart, 207-221.
<http://publicculture.org> Web.12. Jan. 2013.
Scones, I. “New Ecology and the Social Sciences: What Prospects for a Fruitful Engagement?”
Annual Review of Anthropology 28 (1999): 479-507. Jstor. Web. 20. Aug. 2013.
Stokes, Simon “A Report Card on Ecocriticism” UMLA: The Journal of the Australasian
Universities Language and Literature Association 96 (Nov. 2001): 220-38.
<http://www.asle.org> Web. 3. Feb. 2013.
Sauter, Silvia. “A Dream of Light and Shadow: Of Women Writers by Marjorie Agosin.”
Chasqui. 30. 1 (May, 2001): 142-148. Jstor. Web. 3. Feb. 2014.
Sardar, Ziauddin, Loon Borin and Van Richard Appignanesi.
Introducing Cultural Studies. Cambridge: Ikon, 1999. Print.
Seattle, Chief. “Amerindian Oratory: speeches for Survival.” Revista Literaria em
Traducao 7 iv (September/2013): 298-301. <http://www.notadotradutor.com>.Web. Feb.
24.2014.
Seikel, Peter. “Haya Metaphors for Speech” Language in Society, 3.1 (Apr.1974): 51-67. Web.
Nov.26.2013.
Sepúlveda, Magda. “Cecilia Vicuña: La subjetividad poética como una operación
contracanónica.” Revista Chilena de Literatura 57 (Nov, 2000): 111-126.
Jstor. Web.2. May.2014.
Sepúlveda, Luis. Un viejo que leía novelas de amor. Madrid: Tusquets Editores, 2001. Print.
Serna, Mercedes. Crónicas De Indias. Madrid: Cátedra, 2000. Print.

310

Silverman, Hugh J. “Phenomenology” Social Research 47, 4, (Winter 1980): 704-720
Solorzano, Juan Carlos. “Tropical travel: The representation of Central America in the 19th
Century." Anuario de estudios centroamericanos 33.34 (2007): 29-48. Jstor. Web. 15.
Aug. 2012.
Soper, Katherine. What is Nature?Culture, Politics and the Non Human. Oxford: Blackwell
Publishers, 2000. Print.
---. “The Politics of Nature, Reflections on hedonism, progress and Ecology.” Capitalism,
Nature and Socialism. 10. 2 (1999): 47-70. <http://www.tandfonline.com>Web. 2. Aug.
2013.
---. “Seeing is Caring? Aesthetic Perception, Environmental Concern and Cultural Renewal.”
Embodied Values Seminar: Bringing the Senses Back to the Environment “Seeing and
Sight”.Edimburgh University. April 1st 2011. Re: A message from Liza Rosas-Bustos.”
Message. 15 Aug. 2013. E-mail. Print.
Slovic, Scott. Going Away to Think: Engagement, Retreat, and Ecocritical Responsibility. Reno:
University of Nevada Press, 2008.
Spivak, Gayatri. “Can the subaltern speak?” Nelson, Cary and Lawrence Grossberg, Marxismand
the Interpretation of Culture. Urbana: University of Illinois Press, 1988: 271–313. Mc.
Gill University. Philosophic Fragments 2009. Mc. Gill University. Web. 20. August.
2012.
Steel, Daniel “Trade Goods and Jivaro Warfare: The Shuar 1850-1957 and the Achuar, (19401978).” Ethnohistory 46. 4 (Autum, 1999): 745-776. Jstor. Web. 1. March. 2013.
Rubio, Patricia, reseña de The Precarious: The Art and Poetry of Cecilia Vicuña / QUIPoem by
Cecilia Vicuña, Catherine de Zegher; Esther Allen eds. World Literature Today 73,1
(Winter, 1999): 123-124. Jstor. Web. 17. Jan. 2014.
Tarica Estelle “Rosario Castellanos, at the edge of entanglement.” The Inner Life of Mestizo
Nationalism. Minessota, Regents University of Minessota: 2008. Jstor. Web. 9. March.
2014.
Tort, Joan. "Toponimia y marginalidad geográfica: los nombres del lugar como el espejo de una
interpretación del espacio.” Scripta Nova 7.138 (2003) Web. 17. Oct. 2013.
Toro, Bernardo. "On Courage to Ask for Help." Lecture. TedxAmazonia. Brazil, Sao Paulo. 10.
Nov. 2012. Ted, Ideas Worth Spreading. Web. 4. Nov. 2012. <http://www.ted.com>.

311

Valdivieso, Jaime. “La épica del mar en la obra de Francisco Coloane.” Centro de
Estudios Públicos 99.205 (1980). Web. 4. Nov. 2013.
Vicuña, Cecilia Unravelling Words and the Weaving of Water. Trans. Elliot Weinberger
and Suzanne Jill Levine. Saint Paul, Graywolf Press: 1992. Print.
---. “Wikuna.” Trans by Eliot Weinberger The American Poetry Review 16. 2
(March/April 1987): 15. Jstor. Web. 17. Jan. 2014.
---. Luxumei o traspié de la doctrina 1966-1972. México, Oasis:1983.
<http://www.memoriachilena.cl>. Web. 8. Feb. 2014
Villagra, Fernando.“La mapuchidad según Elicura Chihuailaf.” Revista Paula. 25 de
abril de 2013. Web. 17. Feb. 2014.
Vior, Eduardo. “Visiones de Calibán, visiones de América.” Anuario de Filosofía
Argentina y Americana17. (2000): 89-103. Jstor. Web. 11. Nov. 2013.
Ward, Ruth “The communicative Functions of Language in Balún Canán.” Hispania
93. 2 (June 2010):198-207. Jstor. Web. 8. March. 2014.
Weiskel, Timothy C. “Review: Burning Issues Lessons of the Rainforest.” Transition 53
(1991): 46- 64. Jstor. Web. 19. Oct. 2012.
Williams, Raymond. “Ideas on Nature.” Problems in Materialism and Culture. London: Verso,
1980.
Woodrich, Wendy “Rosario Castellanos’ Balún Canán, A Testimony to the Search for
Belonging.” Chasqui: Revista de Literatura Latinoamericana (Nov, 2010): 133-153.
Jstor. Web. 3. March. 2014.

312

313

